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سؤال العالقة بني الفطرة والشريعة
"دراسة يف اإلمكانات املههجية"
د .املختار األمحر*
تاريخ قبول البحث0258/7/51 :م

تاريخ وصول البحث0258/3/51 :م

ملخص

يتناكؿ ىذا البحث عالقة الفطرة بالشريعة في التفكير اإلسالمي ،كما تطرحو ىذه العالقػة لػيس فطػط

فػػي نانػػد الػػدففر الفكريػػة كالمعرفيػػة التػػي ز ػػرر بيػػا تيمػػد الكتابػػار التػػي تلفػػر فػػي المك ػػكع ،بػػؿ

تتناكز ىذا المستكل المعرفي إلى مسػتكل خ ػر ظػؿ يا بػا إلػى حػد مػا فػي التفكيػر اإلسػالمي ،كىػك البعػد
المنينػي الػػذم تتيحػػو ىػذه العالقػػة ،بمعنػػى اإلمكانػػار المتعمطػة بتكظيػػؼ قػػدرار اإلنسػاف الفطريػػة فػػي فيػػـ

كتع ٌطػػؿ ال طػػاد الشػػرعي كااحكػػاـ التكميفيػػة ،كالكقػػكؼ عمػػى ياياتػػو كمطا ػػده ،كاسػػتامار ىػػذه اإلمكانػػار
تي ا في عممية افنتياد الفطيي.
كلػػذلؾ تػػهتي ىػػذه الد ارسػػة لتطػػؼ عمػػى ىػػذا البعػػد المنينػػي ،تم :كيػػؼ يمكػػف تكظيػػؼ مفيػػكـ الفط ػرة

كافستناد إليو في التفكير الفطيي كفيـ فمسفة ااحكاـ كمطا د الشريعة؟

الكممات المفتاحية :الفطرة ،الشريعة ،العطؿ ،التكاليؼ ،الم الح ،مطا د الشريعة.

Abstract
This research addresses the relationship of human nature/fitra to Sharia in Islamic
thought, and what this relationship raises not only in terms of intellectual and knowledge
connotations, which have largely been mentioned in the writings, but goes beyond this
level of knowledge to another level that was absent to some extent in Islamic thought,
which is the methodological dimension offered by this relationship. This refers to the
potential to employ the innate human abilities to understand and rationalize the legal
discourse and the obligation-creating rules, to understand its goals and objectives, and to
implement this potential in the process of jurisprudence reasoning. Therefore, this study
focuses on the methodological dimension, namely, how to use the concept of human
nature/fitra and rely on it in the jurisprudential thinking, and understand the philosophy of
rulings and the objectives of Sharia.

املدقدمة.

تعد الفطرة إحدل المفاىيـ ااساسية التي حظير ليس فطط باىتماـ عمماء الفمسفة كعمـ الكالـ ،بؿ تي ا باىتماـ
ٌ
عمماء الشريعة كت كليا ،ا ة في مناؿ المطا د ،فإذا كاف عمماء الفمسفة كعمـ الكالـ قد ان د اىتماميـ في تعريؼ

الفطرة كتحديد ماىيتيا في اإلنساف ،فإف عمماء الشريعة تناكلكىا باعتبارىا ك فا مف تك اؼ الشريعة اإلسالمية ،كرتٌبكا
عمى ذلؾ نممة مف الطكاعد كااحكاـ تتعمؽ ً
بحكـ التشريع كياياتو ،حيث نعمكا مف الفطرة ت الن تنبي عميو تحكاـ الشريعة،
* باحث ،نامعة حمد بف ميفة ،قطر.
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كمفيكما يستند إليو في التفكير الفطيي كالمطا دم.

إف مفيػػكـ الفط ػرة فػػي الرسيػػة اإلسػػالمية ،لػػـ يعػػد مفيكمػػا فكريػػا يػػتـ اسػػتدعاسه لمتػػدليؿ عمػػى طبيعػػة الش ػريعة اإلسػػالمية

فحسد ،بػؿ تػـ تكظيفػو بك ػفو تداةن لفيػـ مناطػار ااحكػاـ كمطا ػدىا .كبػذلؾ ارتػبط مفيػكـ الفطػرة فػي عالقتػو بالشػريعة فػي
التفكير اإلسالمي بمستكييف اانيف :مستكل الدففر الفكريػة كالمعرفيػة الػذم تطرحػو ىػذه العالقػة ،كىنػا يمكػف ت ػنيؼ تيمػد
الكتابار التي تتحدث عف الفطرة كالشريعة ،كالتي تناكلر البعد الك في كالبنيكم لمشريعة كت كليا كفركعيا ،تم :تننػا ب ػدد
طاد فكرم عاـ استدفلي عمى ككف الشريعة إنما ناءر مساكقة لمعطؿ كلمطت يار الفطرة اإلنسانية السميمة.

تما المستكل الااني المرتبط بالفطرة فيك البعد المنيني الذم يتيحػو ىػذا المفيػكـ ،تم :اإلمكانػار المتعمطػة بتكظيػؼ

قػػدرار اإلنسػػاف العطميػػة كالنسػػدية كالفطريػػة فػػي فيػػـ كتع ٌطػػؿ ال طػػاد الشػػرعي كااحكػػاـ التكميفي ػة ،كالكقػػكؼ عمػػى ياياتػػو
كمطا ده ،كاستامار ىذه اإلمكانار تي ا في عممية افنتياد الفطيي.
الحيػز الال ػؽ بػو مػف مسػاحة التفكيػر اإلسػالمي،
كلذلؾ تهتي ىذه الدراسة لتطؼ عمى البعد المنينػي؛ فقتنػاعي بهنػو لػـ ىيشػلؿ ٌ

ك ن ا إذا ما قكرف بالناند المعرفي الذم سيطر عمى تيمد الكتابار التي تناكلر سساؿ العالقة بيف الفطرة كالشريعة.

ؾ تف ىناؾ كتابار ميمػة تناكلػر المك ػكع ،ا ػة فػي مػا تتيحػو بعػض الن ػكص مػف تػهكيالر فػي عالقػة الفطػرة
فشٌ
طَرةَ المَّ ِو الَِّتي فَطََر َّ
باإلسالـ ،كطكلو تعػالى :فَأ َِق ْم َو ْج َي َك لِمد ِ
اس َعمَ ْي َيا ال تَْبِدي َل لِ َخ ْم ِ
ِّين ا ْلََ ِّهيم:َّ[
ِّين َحِنيفًا ِف ْ
ق المَّ ِهو َلِه َك الهد ُ
الن َ
ُ
الػركـ] ،كحديث" :كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة"(ُ) ،فيذه الن كص كييرىا ش ٌكمر مرنعية ميمػة لمتػهكيالر فػي إحالػة مفيػكـ الفطػرة
إلػػى الػػديف باعتبػػاره مطػػة ال التػػي مػػؽ النػػاس عمييػػا .لكػػف افنشػػلاؿ بمك ػػكع الفطػرة فػػي عالقتػػو بالػػديف تك الشػريعة بطػػي -فػػي

اللالػػد -فػػي حػػدكد الػػدففر المعرفيػػة التػػي تتيحػػو ىػػذه العالقػػة ،كلػػـ يتعػػداىا حسػػد عممػػي إلػػى الػػدففر المنينيػػة ،تم :تف
ينعؿ مف ىذه العالقة مسهلة مركزية كنكىرية في النتظير الفطيي كالمطا دم.

كيعد اإلماـ محمد الطاىر بف عاشكر تكؿ مف تناكؿ ىػذا النانػد المنينػي فػي عالقػة الفطػرة بالشػريعة؛ حيػث نطػؿ
ٌ
الحػػديث عػػف الفطػرة مػػف المنػػاؿ الكالمػػي الفمسػفي ،إلػػى المنػػاؿ الفطيػػي كالمطا ػػدم ،تم :إنػػو تنػػاكؿ الفطػرة بك ػػفو مفيكمػان

كظيفيان يتـ افستناد إليو في التفكير الفطيي كالمطا دم ،حيث نعمو

مف قكاعد كخليار التفكير فػي نظريتػو عػف فمسػفة ااحكػاـ

كمطا د الشريعة ،كدعا إلى استح اره كتحكيمو في فطو المنتيديف.

كسهحاكؿ تناكؿ المك كع مف الؿ اإلنابة عف ااس مة اآلتية:

-

ما اإلمكانار المنينية التي تتيحيا عالقة الفطرة بالشريعة ،مف حيث فيـ كتع ٌطؿ تحكاـ التكميؼ الشرعي؟
تطكـ بو تفعاؿ المكمَّفيف؟
ىؿ يمكف تف تككف الفطرة اإلنسانية السميمة معيا ار كمحددا َّ

-

ىؿ يمكف لمفطرة تف تككف مسم نكا في معرفة الم الح كتعٌطميا؟ كما حدكد ىذا التعٌطؿ الفطرم ،كمناليا المك كعي؟
ػدر فػي تطريػر ككانشػاء ااحكػاـ الشػرعية ا ػة فػي الع ػر
ىؿ يمكف لالنتيػاد المسػتند إلػى الفطػرة كالػكحي تف يكػكف م نا

-

ما مك ع الفطرة في التفكير كالتنظير المطا دم ،ككيؼ تـ تكظيفيا في تطرير كت نيؼ المطا د؟

تندد ق ايا الناس؟
الحديث حيث ٌ
ىذه ااس مة كييرىا مف الط ايا ستككف مدار دراستنا.

أوال :مدخل مفاهيني.

)2

مفيوم الفطرة.

يعد مفيكـ الفطرة مف المفاىيـ التي عرفر تطك ار ممحكظا مف حيث الدفلة ،كقد تهار ىذا التطكر بالمعاني المستمدة
ٌ
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سػكاء مػػف الن ػػكص الشػػرعية مػػف كتػػاد كسػػنة ،تك مػػف نيػػة اسػػتعمالو فػػي سػػياؽ الحنػػا كافسػػتدفؿ الكالمػػي كالفمسػػفي عمػػى
طبيعة اإلنساف اا مية ،كىك ما تكسد ىذا المفيكـ كاافة في المعنى ،نعمتػو مفيكمػا ت ػيال يز ػر بػو التػراث اإلسػالمي
سكاء في الناند المتعمؽ بالعطيدة تك بفمسفة الديف كاإلنساف كالككف.

الفطػرة فػػي معػػانـ الملػػة ليػػا معػ و
ػاف عػػدة ،منيػػا :ال ً مطػػة بالكسػػر ،تم :الحالػػة التػػي يكػػكف عمييػػا كػػؿ مكنػػكد تكؿ مطػػو،
ط يػر تي ػان :الشػ ي
ؽ .يطػاؿ :فطرتػو فػانفطر ،كمنػو قكلػو تعػالى:
َع ُب ُد الََِّي فَطََرِني :ِِ[يس] ،كالفى ٍ
كمنو قكلو تعالىَ  :و َما لِي الَ أ ْ
الس َماء انفَطَ َر ْت :ُ[افنفطار] ،كقيؿ :معنى الفطرة افبتداء كاف تراع ،كفطر ال ال مؽ تم :بدتىـ ،كيير ذلؾ(ِ).
إَِا َّ
كالفطرة في اف طالح تتعدد دففتيا ك ياياتيا بحسد سػياقيا الػكارد سػكاء فػي الػنص الط خرنػي تك الحػدياي ،كيعػ يد مفيػكـ

ال مؽ ااكؿ لألشياء ،تك بتعبير ابف حنػر" :ال مطػة المبتػدتة عمػى يػيػػر مػاػػاؿ سػابػػؽ"(ّ) ىػك ااكاػر كركدا فػي الػنص الطرخنػي
(ْ)
السماو ِ
ِ
ات َواأل َْر ِ
يهد َنا قُ ِهل الَّ ِهَي فَطَ َهرُك ْم
ون َمن ُي ِع ُ
س َيَُولُ َ
ض ، كقكلو تعالى ... :فَ َ
كطكلو تعالى في مكاطف عدة :فَاط ِر َّ َ َ
أََّو َل َمَّرٍة :ُٓ[اإلسراء] ،تم :ال مطة تك الحالة التي ابتدت ال مطو عمييا ،كاآلية الاانية :طاد يحيؿ عمى ال مطة ااكلى التػي
نشه منيا اإلنساف.

كمف دففر الفطرة ما ننده عند كاير مف المفسريف ،حيث ذىبكا إلػى تنيػا حالػة تك ىي ػة تػـ إينادىػا امػر مػا ،تك بتعبيػر

الرايد اا فياني" :فىطى ىػر ال ال مػؽ ،ىػك إينػاده الشػيء ككابداعػو عمػى ىي ػة مترشػحة لفعػؿ مػف اافعػاؿ"(ٓ) ،تم :تف ال تعػالى
كرىكىز في تعماقو قيما كمعاني تدلٌو عمى اإليمػاف ،ف تمبػث ىػذه المعػاني تف تظيػر لػدل اإلنسػاف كممػا تػراءر
مؽ ال مؽ كتبدعو ى

لػػو خيػػار ال مػػؽ كخيػػار التكميػػؼ فػػي نفسػػو كفػػي اآلفػػاؽ مػػف حكلػػو ،فػػالفطرة" :تحفػػظ ذكػػرل شػػيادتيا لللػػو بالكحدانيػػة كمػػا تحفػػظ
(ٔ)
ند َم ِمههن
شػػيادة اإللػػو عمػػى ىػػذه الشػػيادة" كمػػا قػػاؿ طػػو عبػػد الػػرحمف ،فػػي إشػػارة إلػػى قكلػػو تعػػالىَ  :وِا َْ أَ َخ هَ َرَب ه َك ِمههن َبِنههي َ
شه ِي ْد َنا أَن تََُولُهواْ يهوم ا ْل َِيام ِهة إَِّنها ُكَّنها ع ْهن َىهَا َ ِ
ِ
ظُ ُي ِ
ين:ُِٕ[
ورِى ْم َُِّريَّتَ ُي ْم َوأَ ْ
ت ِبَرِّب ُك ْم قَهالُواْ َبمَهى َ
سُ
هافمِ َ
َ
ش َي َد ُى ْم َعمَى أَنفُس ِي ْم أَلَ ْ
ََْ َ َ

ااعراؼ] ،فالميااؽ معطكد بيف الفطرة ك الطيا منذ ال مؽ ااكؿ.

فػػالفطرة بيػػذا المعنػػى ىػػي الحالػػة تك النبمػػة المتيي ػػة لطبػػكؿ اإليمػػاف تك الػػديف ،تم :تف اإلنسػػاف عمػػى نػػكع مػػف النبمػػة
كالطبع المتييئ لطبكؿ الديف ،فمك تيًرؾ عمييا فستمر عمى لزكميا؛ اف ىذا الديف مكنكد يح ٍسينو فػي العطػكؿ ،ككانمػا ىي ٍع ًػدؿ عنػو
مف يعدؿ إلى ييره آلفة مف خفار النشكء كالتطميد ،فمك ىسمً ىـ مف تمؾ اآلفار لػـ يعتطػد ييػره(ٕ) .كىػذا مػا يسكػده الحػديث النبػكم:

"كؿ مكلكد يكلد عمى الفطرة ،فهبكاه ييكدانو ،تك ين رانو ،تك يمنسانو  ،)ٖ("...فاإليمػاف بالػديف مركػكز فػي اإلنسػاف منػذ تف مطػو

ال تعالى كتى ى ىذ منو العيد عمى تكحيده.
كلذلؾ يمكف الطكؿ :إف الفطرة ىادية إلى الديف قبؿ نػزكؿ الشػ ار ع ،تك ىػي الطػانكف الطبيعػي الػذم يػسدم إلػى اإليمػاف بػال
ط َهر َّ
هك ِلمهد ِ
هاس َعمَ ْي َيها ال تَْب ِهدي َل لِ َخ ْمه ِ
ِّين ا ْلََ ِّهيم:َّ[
ِّين َحِنيفًها ِف ْ
ط َهرةَ المَّ ِهو الَِّتهي فَ َ
ق المَّ ِهو َلِ َ
تعالى ككاقامة دينػو :فَأ َِق ْم َو ْج َي َ
هك الهد ُ
الن َ
ُ
الركـ] ،فإقامة الديف تنمِّي مػف تنميػار الفطػرة اإلنسػانية السػميمة ،ككػؿ فعػؿ منػاؼ ليػذا التكنػو كالط ػد ،إنمػا يكػكف نتينػة
تليير تك انحراؼ في تمؾ الفطرة التي فطر ال عمييا اإلنساف.

كمػف متعمطػار ىػػذا التنمػي تي ػا تف "اإلنسػػاف قػادر عمػى إدراؾ ال يػػر كالشػر فطػرة كالتمييػػز بينيمػا إنمػاف ،كتف التف ػػيؿ

تهتي بو الش ار ع ،فتتحطؽ بو سعادة الداريف"(ٗ) .كقد تشار الشيخ محمػد عبػد ال دراز فػي سػياؽ تناكلػو لم ػدر اا ػالؽ الطرخنيػة،
إلػػى تف الطػرخف

ػريح فػػي الطػػكؿ بهسػػبطية قػػانكف ال ػػمير (الفطػرة) عمػػى الػػديف الك ػػعي؛ فالشػػعكر بػػال ير كالشػػر كالعػػدؿ كالظمػػـ

مفطكر في النفس البشرية .فما تطكـ بو الش ار ع ىك تهكيد ىذا الطانكف الطبيعي كتكميمو كتك يحو كتكنييو(َُ) ،فالتمييز بيف
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سؤال العالقة بني الفطرة والشريعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ال ير كالشر بحسد دراز إلياـ دا مي مرككز في النفس اإلنسانية قبؿ تف يككف ًش ٍرعة سماكية(ُُ).
كحا ؿ اامػر فػي ىػذا السػياؽ تف ال تعػالى مػؽ اإلنسػاف كيػرس فيػو فطػرة التكحيػد ،كىػك ال مػؽ ااكؿ الػذم تحفػظ

فيو الفطرة ذكرل شيادتيا بكحدانية اإللو ،كمػا مػؽ فيػو افسػتعداد لمتمييػز بػيف ال يػر كالشػر ،لكػف ىمىنحػو الطابميػة لفعػؿ ال يػر
كالشر معا ،تم :تنو حػر فػي اف تيػار ،ككاف ىػذه الطابميػة مػع الحريػة ىمػا تساسػا كمحػؾ اف تبػار كافبػتالء اإلليػي :لِ َي ْبمُ َهوُك ْم
كتكنيػػو عمػػى فعػػؿ ال يػػر ،ككػػؿ ذلػػؾ إنمػػا حا ػػؿ للنسػػاف
سه ُ
أََي ُكه ْهم أ ْ
كزكده بطػػكل مدركػػة ككاعيػػة تعينػػو ٌ
َح َ
هن َع َمه ً :ِ[الممػػؾ]ٌ ،

بالطكة ،كمف تنؿ ذلؾ ي مؽ الشيطاف مست رننا لما في طبا ع تىؿ الشر مف الطكة إلى الفعؿ .كترسمر الرسػؿ تسػت ر مػا فػي
طبيعة تىؿ ال ير مف الطكة إلى الفعؿ كما قاؿ ابف الطيـ(ُِ).
فاإلنساف إذف مطو ال تعالى عمى فطرة سكية مييهة لطبكؿ اإليماف ،فهكدع فيو كػؿ كسػا ؿ التمييػز كالتػدبر كالتهمػؿ ،ككىبػو

قدرار كقكل كاعيػة كمدركػة كمرشػدة ،تم :تف ال تعػالى قػد يػرس فيػو ىػذه المػدركار التػي يعػرؼ بيػا ال يػر كالشػر ،كيميػز بيػا
كيتعرؼ بيا عمى ش ار عو.
بيف النافع كال ار ،كيستد ٌؿ بيا عمى ربو،
ٌ
ك ال ة اامر ،تف الفطرة ككاف تعددر دففتيا بيف الملكييف كالفطياء كالمفسريف كعممػاء الكػالـ ممػا تكسػبيا كاافػة فػي

المعنى ،فإنيا تحيؿ في المح ِّػمة اا يػرة إلػى منطػؽ دفلػي يػربط بينيػا – تم :الفطػرة – كبػيف عن ػر ال مػؽ ،ىػذا المنطػؽ
يمكف تف نممحو مف الؿ تمؾ الكاافة فػي التعريفػار كالتػي تحػكـ حػكؿ م ػمكف ال مػؽ اإلليػي كمنػو مػؽ اإلنسػاف ،كتسػاس
ىذا الم مكف قياـ ال مؽ عمى مبدت "النظاـ الػذم تكنػده ال فػي كػؿ الم مكقػار ،ففطػرة اإلنسػاف ىػي مػا فطػر عميػو اإلنسػاف

(ُّ)
ظـ لحركػػة الم مكقػػار ،حتػػى تكػػكف فػػي
ظػػاى ار كباطنػػا ،تم :نسػػدا كعطػػال"  ،بمعنػػى :تف الفطػرة ىػػي الطػػانكف الطبيعػػي المػػن ٌ
انسناـ كتكافؽ تػاـ بينيػا ،فاإلنسػاف ي ًمػؽ منسػنما مػع ذاتػو كمككناتػو كمػع الكػكف مػف حكلػو" ،سػالما مػف اف ػتالط بالرعكنػار

كالعادار الفاسدة ،مييه ل دكر الف ا ؿ عنػو"(ُْ) كمػا قػاؿ ابػف عاشػكر ،ككػؿ ػرك عػف ىػذا افنسػناـ ىػك ػرك عػف ىػذا
الطانكف تك النظاـ اإلليي ،كبالتالي رك عف الفطرة التي فطر ال عمييا اإلنساف ككؿ ال مؽ كالككف.
فػالفطرة إذف ىػػي اإلطػػار الػػذم تػػدكر فيػػو كيفيػػة ال مػػؽ كم ػػمكنو ،تم :تنيػػا تػدكر حػػكؿ معنيػػيف تساسػػييف تم ػػص كػػؿ
المفػػاىيـ كالتعريفػػار ال ػكاردة فػػي شػػهنيا ،ىمػػا :ال ً مطػػة كطبيعتيػػا ،ال مطػػة ااكلػػى التػػي مػػؽ ال عمييػػا اإلنسػػاف ،تم" :مطمػػؽ
اإلنساف الذم يممؾ نممة مف العطؿ ،كقدرة عمى اكتساد المعرفة ،كاستعدادان لممدنية ،كمركنة عمى الطاعة ،إلى ناند مػا لػو

مف حكاس يدرؾ بيا المر يار كالمسمكعار كالمت كرار  )ُٓ("...كؿ ذلؾ يكسػد اإلنسػاف افسػتعداد لتطبيػؿ طػاد ال تعػالى
كرسالتو كىي طبيعتو الفطرية ،كىذا ىك المعنى الااني ،تم :إف اإلنساف مطو ال تعالى كتكدع فيو الطابمية كافسػتعداد الكامػؿ
لتحطيػؽ اإليمػاف كالعمػراف ،كىػذه الحطيطػة مطبكعػػة فػي تعمػاؽ كنػكىر كػؿ كػا ف عاقػػؿ كليسػر ا ػة بػالمسمنيف ،فيػي تماٌػػؿ
المشترؾ اإلنساني العاـ.

كىن ػػاؾ مف ػػاىيـ ت ػػرل ذار

ػػمة ب ػػالفطرة ،حي ػػث تتط ػػاطع معي ػػا ف ػػي بع ػػض المع ػػاني ،م ػػف ذل ػػؾ م ػػا رتين ػػاه ف ػػي بع ػػض

التعريفار ،حيث تـ استعماؿ عبارة النبمة كالطبع في تعريؼ الفطرة ،كما ذىد إليو بعض المفسػريف(ُٔ) ،كىػك ا تيػار بعػض
الملػػكييف(ُٕ) ،حيػػث تشػػترؾ المفػػاىيـ الاالاػػة فػػي معنػػى ال ً مطػػة التػػي ي مػػؽ عمييػػا اإلنسػػاف ،تم" :ال ػػفة التػػي يت ػػؼ بيػػا كػػؿ

مكنػػكد فػػي تكؿ زمػػاف مطتػػو"(ُٖ) ،تك النظػػاـ الػػذم تكنػػده ال فػػي كػػؿ م مػػكؽ(ُٗ) ،فػػال يكلػػد تحػػد مػػف النػػاس إف عمػػى تمػػؾ
ال مطة ،كف تفاكر بينيـ فييا.

كما تف مفيكـ الفطرة تشمؿ مف مفيكـ اللريزة ،كلذلؾ نند في معنـ للة الفطياء بهف" :اللريزة بفتح الليف كالزام ،نمعيا
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ي ار ز ،الدافع للنساف إلى عمؿ مف يير فكر كىي نػزء مػف الفطػرة"(َِ) ،كىػك مػا يم ٌكننػا مػف الطػكؿ :إف اللريػزة تتعمػؽ بحانػار
اإلنسػػاف الماديػػة دكف النظػػر إلػػى

ػػكعيا لرقابػػة مػػف عطػػؿ تك

ػػمير تك مػػؽ ،فيػػي ا ػػعة احاسػػيس اإلنسػػاف كحاناتػػو،

كاإلحساس بالحانة إلى الشراد كالطعاـ كالنكـ كالتزاك كيير ذلؾ مما ي مف بطاء النكع ،فػاللريزة تػرتبط بالنانػد المػادم تك

السػػفمي فػػي بنيػػة اإلنسػػاف ،تمػػا الفطػرة فتتعمػػؽ بمػكاطف الػػكعي كالكمػػاؿ كالرقػػي اإلنسػػاني ،فيػػي منمكعػػة مػػف الطػػيـ كالمعػػارؼ
كالطدرار التي يرِّكزر في تعماؽ اإلنساف بمطت ى مطتو.
كاللريػزة تسػػتعمؿ فػػي ااكاػػر بشػػهف الحيكانػػار ،كفػػي ااقػػؿ بشػػهف اإلنسػػاف ،كف تسػػتعمؿ بشػػهف النمػػاد كالنبػػار .كاللريػػزة لػػـ

تت ح ماىيتيا حتى اآلف ،تم :إف تحدا لـ يسػتطع تف يفسػر مػا ىػي اللريػزة ،كلكننػا نعػرؼ تف فػي الحيكانػار
معينة تيدييا في حياتيا(ُِ).

ػا ص باطنيػة

كبيذا يظير تف اللريزة يشترؾ فييا اإلنساف كالحيػكاف عمػى ح ٌػد سػكاء ،إفٌ تف اإلنسػاف باإل ػافة إلػى كنػكد اللريػزة
فيو ،فطد منحو ال تعالى الفطرة كالعطؿ ،الذم فييما يسػتطيع تف يتكامػؿ ،كيحكػـ اارض كيسػيطر عمييػا ،كيسػ ِّ ر اركاتيػا

تسيره اللريػزة بػال كعػي تك إدراؾ(ِِ) .كنكتفػي بيػذا الطػدر فػي مطارنػة
مف تنؿ دمتو كراحتو كسعادتو ،بينما يبطى الحيكاف ٌ

الفطرة بليرىا مف المفاىيـ؛ اننا لسنا ب دد دراسة مطارنة ،ككانما الط د ك كح المفيكـ كعالقتو بمنيج النظر الشرعي.
)1

مفيوم الشريعة.

ن ت ر الطكؿ في مفيكـ الشريعة دكف اإلطالة في ذلؾ فنطكؿ :في اف طالح ىي ما شرعو ال تعالى لعبػاده مػف

الديف(ِّ) .تك ىي ما نزؿ بو الكحي عمى رسكؿ ال  مف ااحكاـ في الكتاد تك السنة ممػا يتعمػؽ بالعطا ػد كالكنػدانيار كتفعػاؿ
المكمفيف ،قطعيا كاف تك ظنيا(ِْ).

كتمػػا مفيػػكـ الش ػريعة مػػف حيػػث ماىيتيػػا كطبيعتيػػا كحػػدكدىا فطػػد ا تمفػػر تنظػػار العممػػاء فػػي تحديػػده ،بػػيف نظ ػرتيف
اانتيف :نظرة شاممة كت رل تنزي ية ،فااكلى :تنظر إلى الشريعة بككنيا كؿ ما تنزلػو ال تعػالى كشػرعو لعبػاده دكف تمييػز

بػػيف الط ػػايا العطديػػة كااحكػػاـ العمميػػة كاا ػػالؽ .فالش ػريعة بيػػذا المعنػػى مرادفػػة لمػػديف ،كىػػك الػػذم ننػػده فػػي افسػػتعماؿ
ِّين ما و َّ ِ
ص ْهي َنا ِب ِهو
وحا َوالََِّي أ َْو َح ْي َنا إِلَ ْيه َك َو َمها َو َّ
الطرخني في عدد مف اآليار ماؿ قكلو تعػالىَ  :
صى ِبو ُن ً
ش َرعَ لَ ُكم ِّم َن الد ِ َ َ
ِّين وال تَتَفََّرقُوا ِف ِ
اىيم وموسى و ِعيسى أ ْ ِ
ِ
يو :ُّ[الشكرل].
يموا الد َ َ
إِ ْب َر َ َ ُ َ َ َ
َن أَق ُ
كىناؾ نظرة ت رل ت تزؿ الشريعة في ااحكاـ العممية دكف الط ايا العطديػة كاا القيػة ،كىػذا المعنػى كػاف ىػك اللالػد

لدل العمماء كلدل الفطياء ا ة ،كمػف ىنػا شػاع التطابػؿ بػيف العطيػدة كالشػريعة ،حيػث يك ػؼ اإلسػالـ بهنػو عطيػدة كشػريعة،
ػندا لػو فػي قكلػو تعػالى:
بمعنى تف الشريعة يير العطيدة .كىذا التمييز بيف العطيدة كالشريعة بػإ ار ااكلػى مػف الاانيػة ،ينػد س ن
(ِٓ)
ِ
ِ
ِ
اجا :ْٖ[الما ػدة] ،قػاؿ قتػادة" :شػرعة كمنيانػا ،الػديف كاحػد ،كالشػريعة م تمفػة"  ،كمعمػكـ تف
ل ُك ٍّل َج َع ْم َنا من ُك ْم ش ْر َع ًة َو ِم ْن َي ً
ىذا اف تالؼ ف يككف إف في ااحكاـ العممية؛ اف العطيدة كاحدة كمشتركة بيف الش ار ع(ِٔ).
كقػد تعطٌػد الريسػكني ىػذا الت ػييؽ الحا ػؿ فػي تعريػؼ الشػريعة ،معتبػ ار تنػو ح ػؿ بسػبد التباسػو بمفيػكـ التشػريع الػػذم

يطت ر عمى الطػكانيف كالتشػريعار المتعمطػة بالشػسكف العامػة ،مشػي ار إلػى تف "الشػريعة مرادفػة لمػديف كالممػة ،فالػديف كالممػة كالشػريعة

فػػي ىػػذا المفيػػكـ المكسػػع ،شػػيء كاحػػد" تمػػا الت ػػييؽ "فػػال تسػػاس لػػو ،كف تحتممػػو ت ػػكؿ الش ػريعة كقكاعػػدىا التش ػريعية التػػي ف

تعرؼ التفريؽ بيف عبادار كننايار كخداد كمعامالر ،كف بػيف تحػكاؿ ش

ػية كت ػرل ييػر ش

ػية"(ِٕ) ،فيػك بيػذا ت ػذ بػالمفيكـ

الطرخني لمشريعة.
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سؤال العالقة بني الفطرة والشريعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ذلػػؾ تف النػػاظر إلػػى الط ػرخف الك ػريـ كالسػػياقار التػػي اسػػتي دـ فييػػا لفػػظ الش ػريعة(ِٖ) ينػػد تنػػو يت ػػؿ بػػالمفيكـ الممتػػد

كالكاسع ،فالشريعة بحسد السياقار الطرخنية ليسر منرد منظكمة قانكنية فحسد ،ككانمػا منظكمػة تحتػكم عمػى االاػة مككنػار:
العطيدة كااحكاـ العممية كالطيـ اا القية ،كىي مككنار يير قابمة لمف ؿ لكنيا قابمة لمتمييز ،كىػي تي ػا قابمػة لمتمػدد كالنمػك

كالتنػػدد بػػالنظر إلػػى قػػدرتيا عمػػى التفاعػػؿ مػػع حيػػاة النػػاس كق ػػاياىـ ،كىػػذه الطابميػػة ناتنػػة عػػف طبيعتيػػا التشػػكيمية ،كطبيعػػة
قكاعدىا كن ك يا التي تتسـ بالمركنة كالعمكـ ،بحيث تتسع لحانار الناس ميما تليرر اازماف كتعددر اامكنة.
كقريد مف ىذا ما ذىد إليو عالؿ الفاسي ،حيث اعتبر تف الشريعة تشتمؿ عمى االث مككنار:


ت كؿ ،كىي ااحكاـ ااساسية التي تت مف النظاـ الشامؿ لألسس العميػا لمحػؽ كالطػانكف ،كىػي الم ػدر اا ػمي
لالنتياد كالتفسير كفطو ااحكاـ العادية ،كىذه اا كؿ مكافطة لمفطرة كف تتبدؿ بتبدؿ اازمنة كاامكنة.



قكاع ػػد ،كى ػػي دعام ػػة اا ػػكؿ تم :ااحك ػػاـ ااساس ػػية المبني ػػة لأل ػػكؿ الش ػػرعية كالطانكني ػػة ،كعميي ػػا يبن ػػي المنتي ػػدكف
دراساتيـ كاستنباطاتيـ ،كىي التي تترؾ المناؿ لمتكسع كلمتفسير فتتطكر ااحكاـ بحسػد الزمػاف كالمكػاف مػا دامػر تنػدر
تحر ت ؿ عاـ.



الفطو ،كىك منمكع ااحكاـ اا مية كقكاعد الشريعة التطبيطية(ِٗ).
كفبف الطيـ كالـ عميؽ كداؿ في ك ؼ الشريعة ،كتحديد ت كليا كمطا دىا التي انبػر عمييػا ،فيػي عنػده مبنيػة عمػى قاعػدة

تحطيػػؽ العػػدؿ كال ػػالح لمنػػاس ،كدفػػع الظمػػـ كالفسػػاد عػػنيـ ،قػػاؿ" :فػػإف الش ػريعة مبناىػػا كتساسػػيا عمػػى الحكػػـ كم ػػالح العبػػاد فػػي
المعػػاش كالمعػػاد ،كىػػي عػػدؿ كميػػا ،كرحمػػة كميػػا ،كم ػػالح كميػػا ،كحكمػػة كميػػا؛ فكػػؿ مسػػهلة رنػػر عػػف العػػدؿ إلػػى النػػكر ،كعػػف
الرحمػػة إلػػى

ػػدىا ،كعػػف الم ػػمحة إلػػى المفسػػدة ،كعػػف الحكمػػة إلػػى العبػػث؛ فميسػػر مػػف الش ػريعة ككاف تد مػػر فييػػا بالتهكيػػؿ"(َّ)،

فكالمو دا ٌؿ عمى تف ك ٌؿ ما يحطؽ قيـ العدؿ كال الح لمناس فيك مف الشريعة ككاف لـ يد ٌؿ عميو سمعه بالتعييف.

فالش ػريعة اإلسػػالمية بيػػذا النظػػر ىػػي مػػا شػػرعو ال لعبػػاده المسػػمميف مػػف تحكػػاـ كقكاعػػد ككميػػار كنظػػـ إلقامػػة حيػػاة

اإلنساف تفرادا كنماعار ،ككاقامػة العػدؿ كاإلن ػاؼ بيػنيـ ،كتحطيػؽ م ػالحيـ ككادارتيػا ،كتحطيػؽ تمػنيـ كحفظػو فػي المنػافر
الم تمفػػة ،فػػي العطا ػػد كالعبػػادار كاا ػػالؽ كالمعػػامالر ،كىػػي تمتػػد إلػػى تنظػػيـ العالقػػار الم تمفػػة للنسػػاف ،عالقتػػو بربػػو

كعالقتو به يو اإلنساف كبالككف مف حكلو ،كتحطيؽ سعادتو في الدنيا كاآل رة .كما تف الشريعة تتسع لكػؿ نيػد بشػرم إينػابي
ينطمؽ مف قكاعدىا كيستامر كمياتيا ل الح حياة اإلنساف ككرامتو؛ لتحطيؽ افست الؼ كعمارة اارض.
)2

المَصود باإلمكانات المنيجية.
نط ػػد باإلمكانػػار المنينيػػة فػػي عالقػػة الفط ػرة بالش ػريعة ،المسػػاحار التػػي تكفرىػػا ىػػذه العالقػػة فػػي بنػػاء منظكمػػة تحكػػاـ

تعتمػػد النمػػع بػػيف اآليػػار الفطريػػة الااكيػػة فػػي اآلفػػاؽ كاانفػػس كاآليػػار التشػريعية الااكيػػة فػػي ن ػػكص الػػكحي المنػػزؿ ،تم :تننػػا
نحاكؿ الكشؼ عف مكقع الفطرة في التفكير كالتنظير الفطيي ،كاإلمكانار المنينيػة التػي تتيحيػا ىػذه العالقػة فػي عمميػة افنتيػاد
المعا ر .كيع يد مناؿ المطا د تحد المنافر التػي يمكػف تف تػدلٌنا عمػى عالقػة الفطػرة بالشػريعة ككيفيػة افسػتفادة منيػا فػي بنػاء

معيارية مشتركة ،بمعنى تف ي بح افنتياد المستند إلى الفطرة كالكحي ىك م ػدر تطريػر ككانشػاء ااحكػاـ الشػرعية ،ا ػة بعػد

تندد ق ايا الناس بحكـ تطكر الزماف كا تالؼ المكاف كتلير ااحكاؿ نتينة التطكر العممي كالنمك الح ارم.
ٌ
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ثانيا :الفطرة ومدقاصد الشريعة.
مػف المفػػاىيـ التػػي حظيػر باىتمػػاـ عممػػاء افنتمػاع كالمطا ػػد تهسيسػان ككاد اركػان لمكانتيػػا فػػي المنػاؿ التػػداكلي لػػدييـ ،مفيػػكـ

الفطرة ،حيث تػـ التهسػيس ليػذا المفيػكـ كك ػعو فػي مكانػو

ػمف الرسيػة المنينيػة التػي تحكػـ منطػؽ التفكيػر لػدييـ ،كمػا يعنينػا

ىنا ىك مكقع ىذا المفيكـ مف منظكمة المطا د ،ككيفية تكظيفو في فيـ طاد التكميؼ.

كيعػ ٌػد اإلمػػاـ ابػػف عاشػػكر سػٌػباقنا إلػػى إدراؾ مكقػػع الفطػرة فػػي التفكيػػر المطا ػػدم ،كاعتبػػار الحفػػاظ عمييػػا مػػف المطا ػػد
الكبرل لمشريعة اإلسالمية ،حيث نعميػا ك ػؼ الشػريعة اإلسػالمية ااعظػـ ،كمػف الليػا يبنيػر مطا ػد الشػريعة(ُّ) ،كلػذلؾ

(ِّ)
كيميػزه عمػا يمتػبس بػو مػف
اعتبر تف الفطرة بيذا المعنى لػـ ينػد مػف تتطػف اإلف ػاح عنػو  ،اػـ انطمػؽ يسسػس ليػذا المفيػكـ ٌ
المدركار كالكندانار؛ كفان مػف الكقػكع فػي ىزلىػؿ الفيػـ ك ى مىػؿ الت ػكرار ،حتػى ف ينسػد لمفطػرة مػا لػيس منيػا ،كي ػير فعػؿ

اإلنساف كيفما كاف نزنءا مف تحكاـ الشريعة تك مطا دىا.
لطػػد ماٌمػػر الفط ػرة عنػػد ابػػف عاشػػكر قيمػػة كبػػرل كمػػد الن نظريػػا تسػػس عمػػى ػػك و نظريتػػو فػػي المطا ػػد ،كت َّ ػػؿ ىػػذا
المفيكـ لديو لكمية الكميار فػي الشػريعة ،كىػي نمػد الم ػمحة كدرء المفسػدة ،حيػث ماٌػؿ لديػو الطريػؽ ااكؿ مػف طػرؽ تعٌطػؿ
ااحكاـ مف الؿ عمؿ الشرع كمطا ده ،بناء عمى قاعدة التطابؽ بيف مفيكـ الفطػرة كالشػرع اإلسػالمي ت ػكف كفركعػا ،كمػف

ىنا رتل ابف عاشكر ،اعتبا ار اىمية ىذا المفيكـ،

الحية استح اره كتحكيمو في فطو المنتيديف(ّّ).

كالفطػرة بيػػذا المفيػػكـ ىػػي إمكانػػار اإلنسػػاف العطميػػة كالنسػػدية ،كىػػذا المعنػػى ننػػده تي ن ػػا عنػػد ابػػف سػػينا كييػره مػػف
المناططػػة المسػػمميف(ّْ) ،كىػػذه اإلمكانػػار ىػػك منػػاط التكميػػؼ .كىنػػا تنبػػع عالقػػة الفطػرة بفطػػو الشػريعة مػػف ػػالؿ افسػػتامار

السميـ ليذه اإلمكانار في تع ٌطؿ تحكاـ التكميؼ.

كاعتبا ار ليذا المفيكـ لمفطرة ،بككنيا إمكانار عطمية كنسدية ،يفيـ بيا اإلنساف فحكل طاد التكميػؼ ،فينػدفع إلػى

امتااؿ تحكامو طاعة كتطربا ،كيميِّز بيا بيف ال يػر كالشػر ،كيحػافظ عمػى دكامػو كدكاـ العػالـ مػف حكلػو ،كػؿ ىػذا دفػع ابػف

عاشكر إلى اعتبار "حفظ نظاـ اامة كاستدامة

الحو ب ػالح الميػيمف عميػو كىػك نػكع اإلنسػاف"(ّٓ) ىػك المط ػد العػاـ مػف
(ّٔ)

التشػريع ،كىػػذا ف يعػػدك تف "يسػػاير حفػػظ الفط ػرة كالحػػذر مػػف رقيػػا كا تالليػػا"

 ،كبيػػذا يسسػػس ابػػف عاشػػكر لمفيػػكـ نديػػد

ِّ
تطكـ بو تفعاؿ المكمَّفيف.
معيار
نا
لألحكاـ الشرعية التكميفية ت بح معو الفطرة
كمحددا َّ

فػػإذا كػػاف الحػراـ فػػي التعريػػؼ اا ػػكلي السػػا د ىػػك :مػػا ياػػاد عمػػى تركػػو كيعاقػػد عمػػى فعمػػو ،فيػػك عنػػد ابػػف عاشػػكر :مػػا

تف ى إلى رؽ عظيـ في الفطرة ،كػذلؾ الكانػد عنػد اا ػكلييف :مػا ياػاد عمػى فعمػو ك يعاقػد عمػى تركػو ،كىػك عنػد الشػيخ:

مػػا تف ػػى إلػػى حفػػظ كيػػاف الفط ػرة ،كمػػا كػػاف دكف ذلػػؾ مػػف اام ػريف فيػػك منيػػي تك مطمػػكد فػػي النممػػة ،كمػػا ف يمسػػيا فيػػك

مباح(ّٕ) .كىذا التك يؼ اا يؿ في مباحث عمـ اا كؿ لـ نند مف تتطف اإلف اح عنو مف اا كلييف قديما كحدياا.

كبيذا يككف حفظ الفطرة مط دا شرعيا كمٌيا ،كيعني :المحافظة عمى ال مطة اإلنسػانية كمػا ق ٌػدرىا ال تعػالى ،كذلػؾ مػف

ػادم فػػي
حيػػث طبيعػػة تركيبيػػا ،تك مػػف حيػػث التػكازف بػػيف مككناتيػػا ،تك مػػف حيػػث تمبيػػة مطالبيػػا ،سػكاء تعمٌػػؽ ذلػػؾ بالبعػػد المػ ٌ

الفطرة ،تك بالبعد الركحػي فييػا .فالمحافظػة عمػى النسػـ فػي مككناتػو الم تمفػة ،كفػي تع ػا و كمػا ي مػؽ عمييػا ذكػكرة كتنكاػة،
ىػػك حفػػظ لمفط ػرة ،كتمبيػػة المطالػػد النسػػمية إشػػباعا لمل ار ػػز كالشػػيكار ىػػك مػػف بػػاد حفػػظ الفط ػرة ،كالمكازنػػة فػػي إشػػباع تمػػؾ
المطالد بيف مطت ػيار النسػـ كمطت ػيار الػركح يػد ؿ

ػمف الحفػاظ عمػى الفطػرة .كقػد نػاءر الشػريعة اإلسػالمية بهحكػاـ

تف ىػػذا الحفػػظ ىػػك مط ػػد شػػرعي ينػػدر
ممػػا يػػدؿ عمػػى ٌ
كايػرة تيػػدؼ كمٌيػػا إلػػى حفػػظ الفطػرةٌ ،
إنسانية اإلنساف(ّٖ).

ػػمف مط ػػد تعمػػى ىػػك حفػػظ
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ككاذا مػػا تمعنػػا النظػػر فػػي مطا ػػد الشػريعة كنػػدنا تف كػػؿ مط ػػد مػػف مطا ػػدىا مبنػػي عمػػى اعتبػػار فطػػرم فػػي تح ػػيمو

كتحطيطو ،تم إف كؿ مط د يعالج بعدا فطريا في اإلنساف؛ تحطيطػا ل ػالحو ك ػالح مػف حكلػو ،ليكػكف بشػ ار سػكيا ،كمػا كػاف
كذلؾ في مطو كت ؿ تككينو .ذلؾ تف محافظة الشريعة عمى ال ركريار ،كالحانيار ،كالتحسػينيار كعمػى المػاؿ ،كاانفػس،

كااعراض ،كاانساد ،ككاقامة العدؿ ،كاليسر كرفع الحػر  ،كفػي النممػة إي ػاؿ الحطػكؽ إلػى ت ػحابيا مػف تعظػـ مطا ػدىا،

كػػؿ ذل ػػؾ مبن ػػي عمػػى طبيع ػػة ال ػػنفس البش ػرية كفطرتي ػػا .فالمحافظ ػػة عمػػى الفطػ ػرة كع ػػدـ م ػػادمتيا تكس ػػد مطا ػػد الشػ ػريعة
يل ِل َخ ْمههه ِ
ق
ػػا ص ميمػػة مػػف الابػػار كالعمػػكـ ،كافتٌ ػزاف كنحكىػػا؛ اف فط ػرة النػػاس كاحػػدة فػػي كػػؿ زمػػاف كمكػػاف ،الَ تَْبه ِههد َ
المَّ ِو :َّ[الركـ] .مف لدف خدـ إلى خ ر إنساف يكند عمى ىذه اارض(ّٗ).

كلذلؾ ،فإف دكر الفطرة في فطو الشريعة لو تىميتو الباللة ،كىذا الدكر ىك الػذم حػدد مكقعيػا فػي التنظيػر كالتفكيػر

المطا دم ،تم :إف الفطرة ش ٌكمر ت الن كميًّا انبنر عميو نممػة مػف طابػار التكميػؼ كمطا ػده ،كبػذلؾ يسػتطيع الفطيػو بيػذا
الته يؿ الفطرم الكشؼ عف ىذه المطا د كت نيفيا كترتيد ااحكػاـ عمييػا .كىػذا اامػر ننػده كا ػحا عنػد ابػف عاشػكر

كىك يسسس لنظريتو في المطا ػد ته ػيالن كت رينػان ،فننػده مػاال يطسِّػـ مطا ػد الشػريعة بيػذا افعتبػار إلػى مطا ػد عامػة كت ػرل
ا ة .فمف المطا د ال ا ة مط د تعييف الحطكؽ عف طريؽ التككيف ،كمف ىذه الحطكؽ:





حؽ المرء في ت رفار بدنو كحكاسو كمشاعره ،ماؿ :التفكير ،كااكؿ ،كالنكـ ،كالنظر ،كالسمع.

حطو فيما تكلد عنو ماؿ حؽ المرتة في الطفؿ الذم تمده ما داـ ف يعرؼ لنفسو حطان تك لـ تابر لو الشريعة حطان.

حطو في كؿ ما تكلٌد مف شيء ابر فيو حؽ معتبر ،ماؿ :نسؿ اانعاـ المممككػة ا ػحابيا ،كامػر الشػنر كمعػادف
(َْ)

.

اارض
إف ىػػذا الت ػريج المبنػػي عمػػى مطت ػػيار الفطػرة ،يبػػدك متناسػػطا مػػع ركح الشػريعة كمنططيػػا فػػي تحديػػد الحطػػكؽ ،ككاف
كانر بعض الط ايا تتسع مطت ياتيا لتشمؿ الحطكؽ النماعية؛ اف افقت ار عمى طريؽ التككيف فػي تعيػيف الحطػكؽ ف
ػتـ بالتممػػؾ كالت ػ ٌػرؼ .ينبلػػي تف
يحػػيط بمػػا تطت ػػيو الفطػرة؛ إذ ٌ
إف اامػػر ف يطت ػػر عمػػى الحطػػكؽ ػػمف مفيػػكـ فطيػػي ييػ ٌ
يتٌسع طريؽ التككيف ليشمؿ نسؽ العالقار البشرية كتكنييا اا القيػة كالركحيػة كييرىػا مػف لطػا ؼ ال مػؽ ،التػي ي ػعد
التطاطيا ،بالريـ تف اإلنساف ييفك إلييا(ُْ) .كمف ىنػا يبػرز دكر الشػريعة فػي ك ػع ال ػكابط كتكنيػو الفطػرة نحػك الكمػاؿ
التشريعي كاا القي.

نماَج من التأصيل الفطري لممَاصد.

كمػػف المطا ػػد العامػػة التػػي انبنػػر عمػػى ك ػػؼ الفطػرة عنػػد ابػػف عاشػػكر :العمػػكـ كالمسػػاكاة كالحريػػة كالسػػماحة كانتفػػاء

النكاية عف الشريعة كالمط د العاـ مف التشريع .كنشير ىنا إلى مط دم العمكـ كالسماحة ،فننػده فػي مط ػد العمػكـ قػد بنػاه
عمػػى تف النػػاس متسػػاككف فػػي اا ػػؿ ااكؿ لم مطػػة ،كىػػذا "يطت ػػي تف يسػػتككا فػػي الػػدعكة كالتش ػريع الفطػػرم ،كلكػػف إذا د ػػؿ

عمػػى الفطػرة شػػيء مػػف اف ػػتالؼ ظيػػر لػػذلؾ اف ػػتالؼ تاػػر فػػي التشػريع"(ِْ) .فيػػك بيػػذا المط ػػد يشػػير إلػػى عمػػكـ التكميػػؼ
يطكض كؿ الدعاكم التي تعتني بإنتػا فكػر يػدعي ال
مكنيان لمناس كافة ،كماؿ ىذا النظر ِّ
بك فو طابان ٌ
التميػػز لف ػػة دكف ت ػػرل عمػػى تسػػاس مػػف لػػكف تك عػػرؽ تك نػػاه ،كمػػا تف ىػػذا النظػػر يبػػرز

ك ػية تك يمػنح

ػػالح الش ػريعة لكافػػة اازمػػاف

كااقطار كاامـ كاانياؿ.

المشادة(ّْ) ،كىك مط د عاـ ككمِّي،
كمط د السماحة بحسد ابف عاشكر ىك سيكلة المعاممة فيما اعتاد الناس فيو
ٌ
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مبناه عمػى تف الشػريعة فطريػة ذار نبمٌػة فػي النفػكس ،يسػيؿ عمييػا قبكليػا ،كالفطػرة تنفػر مػف اإلعنػار كالشػدة؛ كاقت ػى

ذلؾ تف يككف العمؿ بيا سيالن ،كبذلؾ كانر تكار مالءمة لمنفس اإلنسانية ،كقد كاف ليا تار عظيـ في انتشارىا كدكاميػا.

فالسػماحة كاليسػػر كرفػع الحػػر كال ػػيؽ إذف مػف مطا ػػد التشػريع كياياتػػو الكبػػرل ،كلػذلؾ يػػرل الشػاطبي "تف اادل ػػة عم ػػى

رفع الحر فػي ىذه اامة بملر مبمغ الططع"(ْْ).

كلعمو مف الميـ تف تشير في ىذا السياؽ تف لمفطرة مد الن في تطريػر كت ػنيؼ المطا ػد لػدل العممػاء ،ذلػؾ تف "الم ػالح

ليسر عمى درنة كاحدة مف حيث كزنيا كتىميتيا كمنزلتيا .فسكاء نظرنا فػي كاقػع النػاس كتطػديراتيـ كمػدل احتيانػاتيـ كاسػتفادتيـ

مػػف ىػػذه الم ػػالح ،تك نظرنػػا إلػػى ن ػػكص الشػػرع كتحكامػػو كمػػدل عنايتػػو كطمبػػو ليػػذه الم ػػالح ،فإننػػا ننػػد تفاكت ػان ِّبينػػا كم ارتػػد
عديػػدة تنػػدر فييػػا ىػػذه الم ػػالح ،كلػػذلؾ در العممػػاء عمػػى تطسػػيميا إلػػى اػػالث م ارتػػد كبػػرل :ال ػػركريار كىػػي تعالىػػا ،اػػـ

(ْٓ)
كتعد ال ػركريار ال مػس تميػار الم ػالح كت ػكليا الريسػية التػي نػاءر الشػريعة برعايتيػا ،كىػي
الحانيار كالتحسينيار" ٌ .
ممػػا نبمػػر عميػػو اامػػـ ،كفطػػر عميػػو ال مػػؽ كافػػة ،كىػػذه
ممػػا يػػد ٌؿ عمػػى تف طمبيػػا كرعايتيػػا ٌ
التػػي لػػـ ت ػ يؿ منيػػا تمػػة مػػف اامػػـٌ ،

ال ركريار ال مس ىي :حفظ الديف ،كالنفس ،كالنسؿ ،كالعطؿ ،كالماؿ ،كقد قالكا عنيا" :إنيا مراعاة في كؿ ممة"(ْٔ).

تع ٍد مفيكما فكريػا يػتـ اسػتدعاسه لمتػدليؿ عمػى طبيعػة الشػريعة اإلسػالمية فحسػد ،بػؿ
فالفطرة بيذا النظر المطا دم لـ ي
تػػـ تكظيفػػو بك ػػفو تداةن لفيػػـ مناطػػار ااحكػػاـ كمطا ػػدىا ،كمػػا كػػاف لػػو تػػهاير كا ػػح فػػي ت ػػنيؼ المطا ػػد ،تم :ت ػػبحر
الفطرة مفيكما كظيفيا يتـ افستناد إليو في التفكير المطا ػدم كتي ػا فػي افنتيػاد الفطيػي ،كتزيػد تىميػة ىػذا المسػمؾ الفطػرم

كالعطمػػي ،فػػي حالػػة ييػػاد المػػدرؾ الشػػرعي ،ذلػػؾ تف الن ػػكص الشػػرعية ف تحػػيط بهحكػػاـ نميػػع الح ػكادث؛ انيػػا متناىيػػة
كالحكادث يير متناىية ،كالحانة تككد في كاقعنا المعا ػر التػي تبػرز فيػو العديػد مػف الط ػايا نتينػة لمتطػكرار السػريعة التػي
نعيشيا" ،كف تعارض بيف افعتماد تساسان عمػى طػرؽ التك ػؿ إلػى المطا ػد التػي حػددىا العممػاء ،كبػيف إ ػافة طريطػة فػي حالػة
عدـ كفاية الطرؽ اا رل"(ْٕ).

إف ىذا الفيـ المنيني لعالقة الفطرة بمطا د الشريعة يفتح مناف ميمان مػف اإلمكانػار فػي فيػـ طػاد التكميػؼ الشػرعي،

ش ػريطة ح ػػكؿ المعرفػػة ال ػػحيحة به ػػكؿ كق ػكانيف الش ػريعة ،كت ػػكؿ الفط ػرة اإلنسػػانية ،ذلػػؾ تف عمميػػة فيػػـ فحػػكل ال طػػاد
الشرعي ف يتطمد سػكل تدكار اإلمكػاف البشػرم ،كتم تعػارض بػيف الفطػرة كالػكحي يكػكف مػريده إمػا إلػى ق ػكر فػي فيػـ ككادراؾ
دفلة الكحي ،تك إلى مؿ في تحرير الحطيطة بشهف الفطرة تك السنف الككنية.
ثالجا :الفطرة واالستهباط الفدقهي.

إف ىذا الفيـ كالته يؿ المنيني لمفطرة ف يطت ر عمى تحديد معالـ نظرية في فيـ طاد التكميػؼ الشػرعي فحسػد،

بؿ يتناكز ذلؾ إلى الناند التطبيطي العممي ليػذا الفيػـ مػف ػالؿ نمػاذ مػف افسػتنباط الفطيػي اآل ػذ بسػنف الفطػرة كقػكانيف
الككف كال مؽ ،كسهقت ر ىنا عمى تنمكذنيف اانيف:
األول :مػا قػاـ بػو ابػف عاشػكر عنػدما تنػػاكؿ -عمػى سػبيؿ الماػاؿ– ا ػتالؼ العممػاء فػػي مػدلكؿ اامػر الػكارد فػي قكلػو تعػػالى:
شِ
اوْرُى ْم ِفي األ َْم ِر :ُٓٗ[خؿ عمراف] ،ىؿ يفيد كنكد المشاكرة كما ذىد إليو المالكية؟ تـ ىي مندكبػة كمػا ينطػؿ عػف اإلمػاـ
َ و َ
الشافعي؟ تـ ىي ا ة بالرسكؿ -عميو ال الة كالسالـ -كما ينطؿ عف الحسف كسفياف؟ تـ ىي لو كلكفة تمكر اامة كميـ؟
رٌنح ابف عاشكر في ىذا المك كع الطكؿ بكنكبيا؛ اف في تركيا تعري ا لم ال ػح المسمميف لم طر كالفكار ،كمف
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طػره عمػى
بيف مداركو فػي التػرنيح مػدرؾ الفطػرة حيػث قػاؿ" :الشػكرل ممػا نبػؿ ال عميػو اإلنسػاف فػي فطرتػو السػميمة ،تم :فى ى
طميد النناح في المساعي .كلذلؾ قرف ال تعالى مؽ ت ؿ البشر بالتشاكر فػي شػهنو إذ قػاؿ لممال كػة :إِِّنهي
محبة ال الح كتى ى
ج ِ
اع ٌل ِفي األ َْر ِ
ض َخِميفَ ًة :َّ[البطرة] ،إذ قد ىينًي ال عف إعانة الم مكقػار فػي الػرتم ،كلكنػو عػرض عمػى المال كػة مػراده ليكػكف
َ
(ْٖ)
التشاكر سػنة فػي البشػر ػركرةى تنػو مطتػرف بتككينػو ،فػإف مطارنػة الشػيء لمشػيء فػي ت ػؿ التكػكيف يكنػد إًٍلفىػو كتعارفػو"  .فمػا
فطػػر عميػػو اإلنسػػاف ىػػك الشػػكرل ،تمػػا افسػػتبداد فيػػك ػػرك كانحػراؼ عػػف ىػػذه الفطػرة .فم ارعػػاة الفطػرة فػػي ماػػؿ ىػػذا افسػػتنباط
يعد بحؽ إبداعا معتب ار في تع ٌطؿ طاد التكميؼ كمعرفة تحكامو.
الفطيي ٌ
الثاني :ما ذكره اإلماـ ابف تيمية في سياؽ حدياو عف حكـ شرعي كرد في قػكؿ النبػي " :مػف زرع فػي ترض قػكـ بليػر

(ْٗ)
ػدؿ عميػو الفطػرة،
إذنيـ ،فميس لو مف الزرع شػيء كلػو نفطتػو"  ،حيػث قػاؿ" :كمػا نػاءر بػو السػنة ىػك الطيػاس ال ػحيح الػذم ت ٌ
ِ
الح ِّ
ث لَ ُك ْهم
د في اارض بمنزلة إلطاء المني في الرحـ سكاء ،كليذا َّ
هاُُك ْم َح ْهر ٌ
س ُ
فإف إلطاء ى
سمى ال النساء حرانا فػي قكلػو :ن َ
َّ
د في ًمٍمؾ الحيكاف إنما ىك نانػد ااـ ،كليػذا ىيتٍبػع الكلػد اآلدمػي تمػو
سمى اارض المزركعة حرانا ،كالملم ي
[ِِّ :البطرة] ،كما ٌ

فػي الحريػػة ،كيكػػكف ننػػيف البييمػػة لمالػػؾ ااـ دكف العنػػؿ؛ كذلػػؾ اف اانػزاء التػػي اسػػتمدىا مػػف ااـ ت ػػعاؼ اانػزاء التػػي
استمدىا مف ااد ،ككانما لألد حؽ افبتداء فطط ،كف ريد تنو م مكؽ منيما نميعا ،ككذلؾ الحػد كالنػكل ،فػإف اانػزاء التػي
مػػؽ منيػػا الشػػنر كالػػزرع تكارىػػا مػػف الت ػراد كالمػػاء كالي ػكاء"(َٓ) .كقػػد كػػاف شػػا عا تف الحػػد كالنػػكل فػػي الػػزرع كالشػػنر ىػػك
اا ؿ ،كالباقي تىىبع.

كىذا النظر الفطرم التككيني يسسس لمنطؽ ميـ في تعيػيف الحطػكؽ ،كىػك افعتمػاد عمػى ت ػؿ ال مطػة كقػكانيف الفطػرة

لمنح اإلنساف حطكقو ،ماؿ :حطو في نسؿ البيا ـ المممككة لو كالػزرع كامػار الشػنر فػي تر ػو ،كىػذا نظػر متكافػؽ مػع مػا
ذكرناه سابطا عف اإلماـ ابف عاشكر.
كمف الط ايا المعا رة في مناؿ العالقار اإلنسانية كافنتماعيػة التػي يمكػف تف تطػاس بميػزاف الفطػرة ،ق ػية التمااػؿ

بيف الرنؿ كالمرتة؛ ذلؾ تف ال طاد المادم المعا ر ننده يطارد ىذا المك كع مف كنية نظر برايماتية ،بعيدا عػف حطيطػة
الفطػرة التػػي تحكػػـ العالقػػار المتشػػابكة كالمتشػػابية بػػيف الرنػؿ كالم ػرتة .فننػػده يتناىػػؿ كنػػكه اف تالفػػار النكىريػػة الع ػػكية
كالنفسػػية كافنتماعيػػة فػػي تككينيمػػا ،فتنتيػػي ىػػذه الرسيػػة النػػا رة عمػػى الفطػرة إلػػى ظمػػـ المػرتة كانتيػػاؾ كرامتيػػا ،كحرمانيػػا مػػف
حطيا في اامكمة ،كحؽ تبنا يا في الرعاية النفسية كالمادية كافنتماعية ،كتحميميا ما ف تطيؽ مف ااعباء كالمسسكليار.
فالعالقػػة بػػيف الم ػرتة كالرنػػؿ فػػي "الرسيػػة التش ػريعية" ،كمػػا ىػػي فػػي الفط ػرة السػػكية ،ىػػي عالقػػة تكامػػؿ ،كليسػػر عالقػػة

تمااػػؿ ،فمػػف ػػالؿ كحػػدة الننسػػيف التكامميػػة يتٌسػػؽ كيمتػػد الكنػػكد اإلنسػػاني ،كيتكامػػؿ البنػػاء النسػػدم كالنفسػػي كافنتمػػاعي

كيانػػا تكامميػػا؛ فعمػػى الػػريـ ممػػا بػػيف الننسػػيف مػػف تمااػػؿ ،فػػإف لكػػؿ نػػنس
معػػا ن
لمرنػػؿ كالمػرتة (الػػذكر كااناػػى) ليكػ ِّػكف افانػػاف ن
ِ
ِ
طبيعتػػو المتميػزة فػػي بعػػض نكانبيػػا عػػف النػػنس اآل ػػرُ  ،ىههو الَّه ِهَي َخمَََ ُكههم ِّمههن َّن ْفه ٍ ِ ٍ
س ه ُك َن
هس َواحه َهدة َو َج َع ه َل م ْن َيهها َكْو َج َيهها ل َي ْ
َ
إِلَ ْي َيا :ُٖٗ[ااعػراؼ] ،كىذا اامر ينعؿ الننسيف في كحدة تكاممية بديعػة ،كليسػر تمااميػة ،كبػذلؾ تفعَّػؿ الحيػاة ،كتفعَّػؿ عمػى
عكس المفيكـ المادم المعا ر الذم -بريـ ادعا و افنطالؽ مف العممية المك كعية -ننده َّ
يتنكر لمفطرة اإلنسػانية السػكية

اعتباطيا حطيطة الفطرة ككاقع السنف الككنية ،التػي تحكػـ طبيعػة
كيعار يا ،كيت بط بفعؿ ااىكاء كالنزكار الحيكانية ،ليتناىؿ
ن
العالقػػة بػػيف المػرتة كالرنػػؿ؛ فيفكػػر كيت ػػرؼ عمػػى تسػػاس التمااػػؿ ،ف عمػػى تسػػاس التكامػػؿ بينيمػػا(ُٓ) .كمػػف تنػػؿ ذلػػؾ ننػػد تف
اإلسػػالـ قػػد حػ ٌػرـ بعػػض تكنػػو ال ػػرك عػػف الفطػرة ماػػؿ تحريمػػو إل

ػػاء اآلدمػػي ،كتشػٌػبو الرنػػاؿ بالنسػػاء كالعكػػس ،تك محاكلػػة
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افنسالخ مف الرنكلة إلى اانكاػة ،تك مػف اانكاػة إلػى الرنكلػة ،كيمكػف الطيػاس عمػى ذلػؾ العمميػار النراحيػة التػي يػراد منيػا
تحكيؿ الننس ،كمحاكفر تبديؿ ال مطة اإلنسانية بافستنساخ البشػرم ،كىػذا كمػو يػد ؿ فػي بػاد تلييػر الفطػرة اإلنسػانية .ككاذا

كػػاف ىػػذا النيػػي قػػد كرد فػػي النانػػد المػػادم للنسػػاف ،فػػإف كركده فػػي النانػػد النفسػػي يكػػكف تشػػد يمظػػة ،اف ال مػػؿ الػػذم
طؿ الميمة التي مف تنميا مطو ال تعالى ،في ير ماؿ اانعاـ تك ت ٌؿ.
ي يد الناند النفسي للنساف قد يع ٌ

إف ىػػذه ااحك ػػاـ الش ػػرعية عم ػػى تعػ ػ ٌددىا كا ػػتالؼ مناحيي ػػا تمتط ػػي كمٌي ػػا عن ػػد حك ػػـ المن ػػع م ػػف افعت ػػداء عم ػػى الفطػ ػرة

اإلنسػانية نسػما كركحػػا ،كذلػؾ بالسػػعي فػي تلييرىػػا إمػا باإل ازلػػة ،تك بافسػتبداؿ ،تك بالتشػػكيو ،تك بػالطمس كالتلييػػد ،كىػك مػػا
يطكـ دليال قاطعا عمى تف حفظ الفطرة مط د شرعي كمٌي ،ينتيي إلى المط د ااعمى كىػك حفػظ إنسػانية اإلنسػاف ،إذ الفطػرة
المككنار ااساسية لتمؾ اإلنسانية(ِٓ).
إحدل
ٌ
كمف الط ػايا اإلشػكالية العمميػة التػي يكانييػا الفكػر اإلسػالمي المعا ػر تي ػا ،كيمكػف لممنينيػة المبنيػة عمػى النمػع

بػيف الػػكحي كالفطػرة كقػكانيف الكػكف تف تفػػتح فييػا تفطػػا فػي البحػػث ته ػيال كتفعػػيال ،ق ػية النينػػكـ البشػرم كال اليػػا النذعيػػة،
كمػا يسػػتتبع ذلػؾ مػػف قػدرار عمػػى افستنسػاغ كالتلييػػر .كف شػػؾ تف منطػؽ الفطػرة سػيمطي بظاللػػو عمػى ماػػؿ ىػذه الط ػػايا فػػي
طرح ااس مة ال حيحة ،مف قبيؿ :ما المسمكح بو كيير المسمكح بو؟ ككيؼ يمكف حماية اإلنساف كالكػكف مػف تػداعيار ىػذا
المسػػار؟ كمػػا ال ػكابط الفطريػػة كاا القيػػة التػػي تحفػػظ ذلػػؾ كتحطػػؽ فػػي الكقػػر نفسػػو م ػػمحة للنسػػاف؟ كف شػػؾ تف ىػػذه
طرح عمى العطؿ الفطيي قبػؿ تف ي ػكغ مكقفػو ،كبالتػالي فيػك مطالػد بالتكسػؿ بفليػار لفيػـ طبيعػة اإلنسػاف
ااس مة كييرىا ستي ى
التككينية ،كىذا الدكر يتناكز حدكد الفطيو كعالـ الشريعة ،بما ينعمو يستعيف بهىؿ ال برة كالت ص في ذلؾ.

رابعا :الفطرة واملصلحة.
تعػ ٌػد الفطػرة كالم ػػمحة إحػػدل المفػػاىيـ التػػي تهسسػػر عمييػػا النظريػػة المطا ػػدية عمػػى ااقػػؿ عنػػد اإلمػػاـ ابػػف عاشػػكر ،مػػف

ػػالؿ الت ػرابط المنينػػي تك الػػكظيفي بينيمػػا ،فػػالفطرة عن ػده مسػػمؾ كطريػػؽ فػػي نمػػد الم ػػالح كدرء المفاسػػد ،كذلػػؾ سػػبد فػػي

تعرفيـ لألحكاـ تك فػي سياسػتيـ لألمػة(ّٓ) .كت َّف ىػذه الرسيػة تكتسػي تىميتيػا كشػرعيتيا مػف كػكف
مالحظة محطٌطي العمماء ليا في ٌ
بط الم الح كااعماؿ.

كمعيار لتطكيميا ،فيي بذلؾ مرنعية في
نا
الفطرة مسم نكا يدلٌنا عمى طبيعة اافعاؿ اإلنسانية،
إف معرفة ال الح كالفساد ،كال ير كالشر في ااعماؿ ،ىي ميػزة كقػدرة فطريػة لػدل اإلنسػاف ،كلػك لػـ يكػف يمتمػؾ ىػذه
الطدرة لما استطاع تف يفيـ طاد التكميؼ ،كلكاف ىذا التكميؼ مف قبيػؿ مػا ف يطػاؽ .فاإلنسػاف يمتمػؾ نممػة مػف اإلمكانػار

البنيكيػػة كالعطميػػة التػػي تسػػاعده عمػػى تعٌطػػؿ م ػػالحو كيطتػػدر بيػػا عمػػى تداء التكميػػؼ ،كتزيػػد ىػػذه اإلمكانػػار كممػػا تح ٌ ػػمر لػػو
العػ ٌػدة المعرفيػػة كالمنينيػػة الالزمػػة لػػذلؾ .كيترتػػد عمػػى ىػػذا النظػػر تنػػو كمػػا يمكػػف إابػػار الم ػػالح بػػالكحي يمكػػف إاباتيػػا عػػف

طريػػؽ الفطػرة" ،فكػػؿ مػػف كػػاف إلػػى الفط ػرة العطميػة كالش ػريعة النبكيػػة تقػػرد ،كانػػر طريطتػػو تقػػكـ"(ْٓ) كمػػا قػػاؿ ابػػف تيميػػة .كمػػا
يمكف لممعرفة الفطرية كالعطمية تف تفتح تفطنػا كاسػعا ف مػف حيػث تعيػيف مط ػكد الشػارع ،بػؿ تي ػا مػف حيػث إعمػاؿ الطياسػار
عمى ىذا المط كد ،كمف حيػث إدراؾ م ػالح نديػدة لػـ يػنص عمييػا الػكحي كف تسػعفيا الطياسػار اا ػكلية مػف نيػة االاػة.

كمػػف ىنػػا تكتسػػي المعرفػػة الفطريػػة تىميتيػػا فػػي التفكيػػر الم ػػمحي ،فيػػي تكػػكف

ػػركرية تحيان ػان فػػي فيػػـ طػػاد التكميػػؼ

كمناطاتو ،كاستدفلية تحيانا ت رل في الكشؼ عف م الح نديدة كفؽ ما يرسمو الكحي مف قيـ كمعايير ك كابط.

تنزلر عمى مطت ى ىذه الفطػرة ،تم:
فالفطرة إذف :ىي المنفذ الريس ام تعٌطؿ لمم الح الشرعية ،لككف الشريعة قد ٌ
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سؤال العالقة بني الفطرة والشريعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
"نارية عمى كفؽ ما يدركو العطؿ كيشيد بو مما ف ينافي فطرتو ،كت َّف قكانيف المعامالر فييا رانعة إلى مػا تشػيد بػو الفطػرة؛
اف طمد الم الح مف الفطرة"(ٓٓ) .كيمزـ التطػابؽ بػيف نظػامي الفطػرة كالشػريعة تع ٌطػؿ مػا تنطػكم عميػو مػف م ػالح؛ اف
تحكاميا بطدر ما ىي شكاىد لمفطرة ىي شػكاىد تي ػا لمشػريعة .كقػد ماٌػؿ مفيػكـ الفطػرة ،انطالقػا مػف ىػذا التطػابؽ ،ت ػال
لمنظرة الم محية الت

ية ،فعمى قدر اتساؽ ىذه الم ػمحة تك تمػؾ مػع الفطػرة ،كعمػى قػدر اتسػاؽ ىػذا الفعػؿ تك ذلػؾ

كتطكـ ااعماؿ كالت رفار(ٔٓ).
مع الفطرة تتلير الم الح ٌ
المصمحة وحدود التعَل الفطري.

ىناؾ مسهلة ياية في ااىمية فػي مك ػكع الم ػالح ،كىػي مسػهلة حػدكد التعٌطػؿ الفطػرم ليػا ،تك تحديػد مناليػا المك ػكعي.

فػػإذا كانػػر الفط ػرة حسػػد ابػػف عاشػػكر ىػػي نظػػاـ مػػف اإلمكانػػار تك الطاقػػار النسػػدية كالعطميػػة فػػي كػػؿ م مػػكؽ ،فيػػؿ تممػػؾ ىػػذه
الفط ػرة إمكػػاف تع ٌطػػؿ الم ػػالح اا ركيػػة ككادراؾ حطا طيػػا كالكقػػكؼ عمػػى تس ػرارىا؟ تـ تف حػػدكد مناليػػا التع يطمػػي كاإلد اركػػي
تنح ر في الم الح الدنيكية؟ كىذا ما نعؿ ابف عاشكر يميز بيف الم الح الدنيكية كاا ركية في التهسيس لنظريتو في

المطا د المتعمطة بناند الم الح ككالحاحو عمى البعد الدنيكم منيا ،في حيف اىتـ خ ركف بالبعد الػديني اا ػركم فػي تحديػد
كتتبيف مرنعيتيا في بط الم الح كااعماؿ.
مفيكـ الم محة ،كفي ىذا التمييز يتحدد مكقع الفطرة ٌ
عرفيػػا
فالنػػاظر لتعػػاريؼ اا ػػكلييف لمم ػػمحة ،يالحػػظ ح ػػكر البعػػد الػػديني اا ػػركم فييػػا ،فننػػد مػػاال تف الل ازلػػي قػػد ٌ

بطكلو" :المحافظػة عمػى مط ػكد الشػرع ،كمط ػكد الشػرع مػف ال مػؽ مسػة كىػك :تف يحفػظ عمػييـ ديػنيـ كنفسػيـ كعطميػـ كنسػميـ
كم ػػاليـ ،فك ػػؿ م ػػا يت ػػمف حف ػػظ ى ػػذه اا ػػكؿ ال مس ػػة في ػػك م ػػمحة ،كك ػػؿ م ػػا يف ػػكر ى ػػذه اا ػ ػكؿ في ػػك مفس ػػدة ،كدفعي ػػا

(ٖٓ)
(ٕٓ)
كعرفيػا الشػككاني نطػال
كعرفيا ننـ الديف الطكفي بهنيا" :السبد المسدم إلى مط ػكد الشػارع عبػادة تك عػادة" ٌ .
م محة" ٌ .
عف ال كارزمي بهنيا" :المحافظة عمى مط كد الشرع ،بدفع المفاسد عف ال مؽ"(ٗٓ).

تطاس مشركعية الم محة -بحسد ىذه التعريفار -بحفاظيػا عمػى مط ػكد الشػرع ،المتماػؿ فػي المحافظػة عمػى اا ػكؿ
ال مسة كما فػي تعريػؼ الل ازلػي ،تك فػي تحطيػؽ تسػبابو العباديػة كالعاديػة كمػا فػي تعريػؼ الطػكفي ،تك بػدفع المفاسػد عػف ال مػؽ

كمػػا فػػي تعريػػؼ الشػػككاني .ككاف مػػف شػػهف الحفػػاظ عمػػى ىػػذا الط ػػد عنػػدىـ تحطيػػؽ كػ ٌؿ مػػف الم ػػالح اا ركيػػة تسػػبابا ككسػػا ؿ،

كدرء المفاسد اا ركية تسبابا ككسا ؿ .تم :تف معيار الم الح الدنيكية لدييـ ىك مدل تحطيطيػا لط ػد الشػارع المتماػؿ فػي إقامػة
الحياة اا رل ،كمعنػى ذلػؾ :تف ق ػد الشػارع المتماػؿ فػي المحافظػة عمػى اا ػكؿ ال مسػة مػاالن ،إنمػا كػاف مشػركعا لككنػو كسػيمة
تطاـ عمييا الحياة مف تنؿ الحيػاة اآل ػرة(َٔ) ،قػاؿ الشػاطبي" :الم ػالح المنتمبػة شػرعان ،كالمفاسػد المسػتدفعة ،إنمػا تيع ٌػد مػف حيػث
تطاـ الحياة الدنيا لمحياة اا رل ،ف مف حيث تىكاء النفكس في نمد م الحيا العادية ،تك درء مفاسدىا العادية"(ُٔ).

إف تركيػػز بعػػض اا ػػكلييف عمػػى البعػػد الػػديني اا ػػركم لمم ػػمحة كػػاف لػػو اااػػر الكبيػػر فػػي تحديػػدىـ لمفيكميػػا ،حيػػث
ع ٌدكا تف الم محة التي ق در الشريعة نمبيا كالمحافظػة عمييػا م ػمحة تشػمؿ م ػالح الػدنيا مػف حيػث إنيػا مك ػمة لم ػالح
اآل ػرة ،فيػػـ بيػػذا النظػػر ك ػػعكا

ػػابطا عامػػا لمم ػػمحة ىػػك تحطيػػؽ مط ػػكد الشػػرع ،كىػػك مػػا يترتػػد عنػػو الطػػكؿ بػػهف الم ػػالح

تعػػرؼ عػػف طريػػؽ الشػػرع ،كف د ػػؿ لمفطػرة تك العطػػؿ فييػػا ،قػػاؿ الشػػاطبي" :فػػإف المػراد بالم ػػمحة عنػػدنا مػػا فييػػـ رعايتػػو فػػي حػػؽ
ال مؽ مػف نمػد الم ػالح ،كدرء المفاسػد عمػى كنػو ف يسػتط يؿ العطػؿ بدركػو عمػى حػاؿ"(ِٔ) .فالم ػمحة فػي نظػره تػدرؾ بالشػرع،
كف يممؾ العطؿ الطدرة عمى الحكػـ عمػى ااشػياء كاافعػاؿ بهنيػا م ػالح تك مفاسػد ،كىػك بيػذا يتبنػى مػا قررتػو النظريػة ااشػعرية
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فػػي مك ػػكع التحسػػيف كالتطبػػيح ،كىػػك مػػا كػػاف لػػو اااػػر الكا ػػح عمػػى مك ػػكع إدراؾ الم ػػالح ،كىػػذا مػػا يسكػػده الشػػاطبي بطكلػػو:
بالحكـ ،كالمفسدة مفسدة كذلؾ ،مما ي ػتص بالشػارع ،ف منػاؿ لمعطػؿ فيػو ،بنػاء عمػى قاعػدة نفػي
"ككف الم محة م محة تيط د ي
التحسػيف كالتطبػػيح .فػإذا كػػاف الشػارع قػػد شػرع الحكػػـ لم ػػمحة مػا ،فيػػك الكا ػع ليػػا م ػمحة ،ككاف فكػػاف يمكػف عطػػال تف ف تكػػكف

كذلؾ؛ إذ ااشياء كميا بالنسبة إلى ك عيا ااكؿ متسػاكية ف ق ػاء لمعطػؿ فييػا بحسػف كف قػبح .فػإذان ،كػكف الم ػمحة م ػمحة
ىك مف ًقىبؿ الشارع ،بحيث ي دقو العطؿ كتطم ف إليو النفس"(ّٔ).
الحسػػف كالطيػػبح ذاتيػػاف
كيطابػػؿ ىػػذا المكقػػؼ فػػي إدراؾ الم ػػالح بالعطػػؿ مكقػػؼ خ ػػر ،كىػػك مكقػػؼ المعتزلػػة ،فيػػـ يػػركف تف ي

عطميػػاف ،تم :تف ااشػػياء كاافعػػاؿ كالتػػركؾ مك ػػكفة بال ػػالح كالفسػػاد قبػػؿ تف يػػهتي حكػػـ الشػػرع بػػذلؾ ،كتف العطػػؿ يػػدرؾ ذلػػؾ
كيابتػػو(ْٔ) .كلكػػنيـ لػػـ يطف ػكا عنػػد ىػػذا الحػػد .بػػؿ ذىب ػكا إلػػى تف اإلنسػػاف العاقػػؿ مكمَّػػؼ بمطت ػػى عطمػػو عنػػد عػػدـ كنػػكد الحكػػـ
الشرعي ،ما داـ الحسف كالطبح عطمييف .كمعنى ىذا تف الحكـ الشرعي يابر بالعطؿ كما يابر بالسمع(ٓٔ).

كالحطيطة ،تف كال الفريطيف يالى في ىػذه المسػهلة نتينػة النػدؿ كال ػراع الكالمػي ،ككاف ىنػاؾ طريطػا كسػطا بػيف الفػريطيف،

كىػػك ا تيػػار كايػػر مػػف العممػػاء كالمحططػػيف ،كمػػنيـ عممػػاء الماتريديػػة ،مفػػاده تف الطػػبح كالحسػػف ذاتيػػيف عطميػػيف ،ككاف الم ػػالح
كالمفاسػػد تي ٍعػػرؼ بالعطػػؿ السػػكم ،ككاف التكميػػؼ منػػكط بالشػػرع ،يطػػكؿ العػػز بػػف عبػػد السػػالـ" :كمعظػػـ م ػػالح الػػدنيا كمفاسػػدىا
معػػركؼ بالعطػػؿ ،ككػػذلؾ معظػػـ الش ػ ار ع؛ إذ ف ي فػػى عمػػى عاقػػؿ قبػػؿ كركد الشػػرع تف تح ػػيؿ الم ػػالح المح ػػة ،كدرء
المفاسد المح ة عف نفس اإلنساف كعف ييره محمػكد حسػف ،كاتفػؽ الحكمػاء عمػى ذلػؾ"(ٔٔ) .فالعطػؿ بك ػفو تحػد اإلمكانػار
تعرفػػر كتدكػػرر
الفطريػػة لػػدل اإلنسػػاف قػػادر عمػػى تعٌطػػؿ الم ػػالح كمعرفػػة المفاسػػد سػكاء قبػػؿ كركد السػػمع تك بعػػده ،ككاف لمػػا ٌ
العػرد فحػػكل طػاد الشػػرع ،كقػد نػػزؿ بمسػانيـ ،فكػػاف إدراؾ ػػالح ااشػياء كفسػػادىا ،ك ػالح اافعػػاؿ كفسػادىا ممػػا يػػدرؾ

بالعطػػؿ ،كالطػػكؿ ب ػػالؼ ذلػػؾ لػػيس ركنػان عػػف المعطػػكؿ فحسػػد ،ككانمػػا ىػػك تعطيػػؿ كتناىػػؿ لػػدففر الكايػػر مػػف الن ػػكص

فيما كعمالن ،ككاف كاف التكميػؼ الشػرعي
الشرعية ،كحسبنا ىنا تف نذ ٌكر بهف طاد التكميؼ ف يتناكز حدكد اإلمكاف البشرم ن
تكميفنا بما ف يطاؽ.
هف المط ػػكد بالم ػػمحة ىنػػا :مػػا كمٌفنػػا بتعٌطميػػا ككادراكيػػا ،كىػػي
ك ال ػػة الط ػكؿ فػػي شػػهف مفيػػكـ الم ػػمحة كحػػدكدىا ،ب ػ ٌ

م ػػالح الػػدنيا ،كىػػذا كمػػا يح ػػؿ بػػالكحي ،يح ػػؿ تي ػػا بالعطػػؿ كالفط ػرة كالتنربػػة ،قػػاؿ العػػز بػػف عبػػد السػػالـ" :كتمػػا م ػػالح
الػداريف كتسػػبابيا كمفاسػػدىا فػػال تعػػرؼ إف بالشػػرع ،فػػإف فػػي منيػػا شػيء طمػػد مػػف تدلػػة الشػػرع ،كىػػي :الكتػػاد كالسػػنة كاإلنمػػاع

كالطياس المعتبر كافسػتدفؿ ال ػحيح .كتمػا م ػالح الػدنيا كتسػبابيا كمفاسػدىا فمعركفػة بال ػركرار كالتنػارد كالعػادار كالظنػكف
المعتب ػرار ،فػػإف فػػي شػػيء منيػػا طمػػد مػػف تدلتػػو"(ٕٔ) ،كيطػػكؿ فػػي مك ػػع خ ػػر" :كمػػف تراد تف يعػػرؼ المتناسػػبار كالم ػػالح

كالمفاسد :رانحيما كمرنكحيما فميعرض ذلؾ عمى عطمو بتطدير تف الشرع لـ يرد بو ،اـ يبنػي عميػو ااحكػاـ ،فػال يكػاد حكػـ منيػا

تعبد ال بو عبػاده ،كلػـ يطفيػـ عمػى م ػمحتو تك مفسػدتو"(ٖٔ) .فاإلمػاـ عػز الػديف يط ٌػرر قاعػدة ميمػة كىػي:
ي ر عف ذلؾ إف ما ٌ

م الح الدنيا تطمد بالعطؿ كالفطرة كالتنارد إف ما في منيا فتطمػد مػف تدلتيػا (الشػرع) ،كم ػالح اآل ػرة تطمػد بالشػرع ،ككاف
تكاليؼ الشريعة مطابطػة لمعطػكؿ ،كىنػا يمكػف تف يحػ ٌؿ اإلشػكاؿ الػذم طرحػو اإلمػاـ الشػاطبي عمػى كػالـ اإلمػاـ عػز الػديف ،كبنػى
ػث م ػػالح الػػدار اآل ػرة ا ػػة ،كذلػػؾ لػػـ
عميػػو قكلػػو" :كلػػك كػػاف اامػػر عمػػى مػػا قػػاؿ بػػإطالؽ ،لػػـ يحػػتج فػػي الشػػرع إف إلػػى بػ ٌ

يكف"(ٗٔ) ،تم :لػك كانػر الم ػالح تػدرؾ بالعطػؿ لمػا كانػر ىنػاؾ فا ػدة مػف ذكػر الشػرع ليػا .كف شػؾ تف مػا نػاء بػو الشػرع حػكؿ
يفسر إف عمى نحك اإلم اء كافنسناـ مع الكنداف العطمػي السػميـ" ،كف شػؾ تف الفا ػدة مػف ذكػر الشػرع ليػا
الم الح الدنيكية ف ٌ
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سؤال العالقة بني الفطرة والشريعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
تكعػد بالعطػاد للػرض الػردع عػف افنحػراؼ؛
ليس انؿ التككيػد كالتنبيػو كالتػذكير فحسػد ،بػؿ ااىػـ مػف ذلػؾ مػا فػي الشػرع مػف ٌ

يتكعد بػو الشػرع كف ت ػاؼ ممػا تسػتيننو النفػكس كالعطػكؿ ،فترتػدع بسػبد ااكؿ دكف
ذلؾ اف النفكس ت اؼ -في اللالد -مما ٌ
الااني .كبيذا تتبيف حكمة الشرع مف ذكر الم الح الدنيكية ريـ تف العطؿ قادر عمى إدراكيا"(َٕ).

ككاذا كانر رسية اا كلييف لمم محة تتسػـ بػالتعميـ بنػاء عمػى ا ػية افمتػداد الزمنػي ليػا ،فيػي تنطسػـ بحسػد العػز
ابػػف عبػػد السػػالـ إلػػى م ػػالح دنيكيػػة ،كت ػػرل ت ركيػػة ،كاالاػػة نامعػػة بينيمػػا(ُٕ) ،كلػػذلؾ ي ػػعد تعييرىػػا كفػػؽ نسػػؽ كاحػػد،
فالم ػالح الدنيكيػػة تتسػػـ ب ا ػية اف ػػتالط مػػع معار ػاتيا مػػف المفاسػػد ،تمػػا م ػالح اآل ػرة فمح ػػة .كىػذا مػػا دفػػع اإلمػػاـ

محمػد الطػاىر بػف عاشػكر إلػى تهسػيس رسيتػو عمػى التمييػز بػيف المنػاؿ الػدنيكم كاا ػركم ،فيػك لػـ يتنػاكؿ الم ػمحة العامػػة
المتعمطػػة بال طػػاد الشػػرعي كمػػا فعػػؿ اا ػػكليكف ،كالتػػي تعكػػس البعػػد الػػديني لػػدييـ ،بك ػػفيا مط ػػكد الشػػارع ،فيػػك لػػـ يكػػف
مشػػلكف بتحريػػر مفيكميػػا عمػػى ىػػذا المسػػتكل ،بػػؿ ان ػػرؼ إلػػى تحريػػر النظػػر فيمػػا لػػو عالقػػة بافنتمػػاع اإلنسػػاني كالمػػدني،
حيث بركز إشكالية تشابؾ الم الح مع المفاسد في العالقار كالمعامالر البينية ،كىك ما يطت ػي ك ػع ال ػكابط كالمعػايير

ليذه الم الح ،كبياف ِّ
حد الك ػؼ الػذم نعتبػر بػو الشػيء تك الفعػؿ
لمم ػػمحة نكعػػا مػػف افنتطػػاؿ مػػف التعمػػيـ إلػػى الت

ػالحا تك فسػادا .تم :شػ ٌكمر محاكلتػو التنظيريػة كالتدقيطيػة

ػػيص؛ نظ ػ ار لحانػػة اامػػة فػػي تنظػػيـ عالقاتيػػا الم تمفػػة ليػػذا النػػكع مػػف

التػػدقيؽ ،كبيػػذا يعتبػػر تف الشػريعة نػػاءر فػػي منػػاؿ المعػػامالر إلقامػػة نظػػاـ الم ػػالح الدنيكيػػة بػػيف النػػاس ،كف عالقػػة ليػػذا

النظػػاـ بم ػػالح اآل ػرة؛ "اف الشػ ار ع ف تحػ ِّػدد لمنػػاس سػػيرىـ فػػي اآل ػرة ،كلكػػف اآل ػرة نعميػػا ال نػزاء عمػػى ااحػكاؿ التػػي
كانكا عمييا في الدنيا"(ِٕ).

إف ما يميز رسية ابف عاشػكر التدقيطيػة لمم ػمحة ىػك إلحاحػو عمػى البعػد الػدنيكم لمم ػالح التػي تنطػكم عمييػا شػريعة
اإلسالـ ،فنيازىا المعرفي مركد مف الطػكؿ بنسػبية الم ػالح كتشػابكيا مػع المفاسػد ،كمركػد تي ػا مػف تحديػد دقيػؽ لمناليػا
المك ػكعي ،كمركػد ت يػ تر مػف الفطػرة بك ػػفيا مرنعيػة فػي
في البحث مف التعميـ إلى الت

ػبط الم ػالح كااعمػػاؿ .كىػذه النظػرة تعكػس انتطػاؿ

ػػاحبيا

يص ،فيك ينظر إلى الشػريعة اإلسػالمية مػف منظػكر مػا تامػره تحكاميػا كقكانينيػا مػف نتػا ج
ػص ،ف يتنػاقض مػع تسػميـ

ػاحبو بم ػالح اآل ػرة .ذلػؾ تننػا

كم الح في الدنيا فطط .كىذا التدقيؽ بكؿ ما يعنيو مػف ت
بحسد ىذه الرسية لـ نكمَّؼ بتعٌطؿ الم الح اا ركية؛ اننا سنطمح إلى إدراؾ حطا طيا كتعٌطؿ تسرارىا ،بمػا تييػه لنػا مػف يع َّػدة
منينية كمف كسد معرفي ح مناه كنح مو في حياتنا الدنيكيػة ،اامػر الػذم يػسدم بنػا إلػى الحكػـ عمػى الم ػالح اا ركيػة
بمطاييس دنيكية مستمدة مف عالـ الشيادة ،فنطع تبعا لػذلؾ فػي ميػاكم قيػاس اللا ػد عمػى الشػاىد ،كىػك قيػاس كاسػتدفؿ ييػر

مطبػػكؿ فػػي الفكػػر العممػػي(ّٕ) .كمعنػػى ىػػذا تننػػا ييػػر مطػػالبيف بػػال كض فػػي طبيعػػة الم ػػالح كالمفاسػػد اا ركيػػة؛ انيػػا مػػف
عنا ،بؿ مطالبيف باإلقرار بيا كت ذىا ت ديطا كتسميما ،تما الم الح الدنيكية فنه ػذىا بحاػان كتعطػالن كفػؽ مػا
الليكد المحنكبة ٌ
(ْٕ)
رسمتو الشريعة مف قيـ كمعايير ك كابط ،فننعؿ ىذه قنطرة لتمؾ .

كمف ىنا ،يه ذ البحث في معاني الن كص الشرعية ك ً
الح ىكـ كالم الح التي يط ػدىا الشػرع شػرعيتو كقيمتػو المعرفيػة مػف
حيػػث اسػػتنباط ىػػذه الم ػػالح كرعايتيػػا؛ ذلػػؾ تف العطػػؿ الفطػػرم يحت ػ ٌؿ مكانػػة ميمػػة فػػي عمميػػة اسػػتنباط كتطػػدير الم ػػمحة التػػي

يط د النص تحطيطيا ،كقد برزر ىذه المكانة بشكؿ كا ح في البحث اا كلي كالمطا دم المتعمػؽ بمسػالؾ التعميػؿ مػف ػالؿ
يعد مسمؾ المناسبة تحد ىذه اادكار ،فالتعميؿ بالمناسػبة ىػك مسػمؾ عطمػي فطػرم انبنػر عنػو الكايػر مػف
تدكاتو المنينية كالتي ٌ
افنتيػادار الفطييػة كالطياسػار اا ػكلية ،كلػذلؾ يطػكؿ ع ػد الػديف اإلينػي" :كاعمػـ تف المناسػد فػى اف ػطالح ك ػػؼ
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ظاىر من بط يح ؿ عطالن مف ترتيػد الحكػـ عميػو مػا ي ػمح تف يكػكف مط ػكدا لمعطػالء ،كالمط ػكد إمػا ح ػكؿ م ػمحة،

تك دفػػع مفسػػدة ،كالم ػػمحة المػػذة ككسػػيمتيا ،كالمفسػػدة االػػـ ككسػػيمتو ،ككالىمػػا نفسػػي كبػػدني كدنيػػكم كت ػػركم؛ اف العاقػػؿ إذا
ِّيػػر ا تػػار الم ػػمحة كدفػػع المفسػػدة ،كمػػا ىػػك كػػذلؾ ،فإنػػو ي ػػمح مط ػػكدان قطعػان"(ٕٓ) ،كمعنػػى ذلػػؾ :تف المط ػػد كالم ػػمحة

التي تترتد عمى ااحكاـ الشرعية ىػي مط ػكدة تي ػا لمعطػالء ،تم :تف الم ػالح المط ػكدة شػرعا ،مطمكبػة بالعطػؿ كالفطػرة،
تك بتعبيػػر

ػػفي الػػديف الينػػدم عنػػد تعريفػػو لممناسػػد فػػي ااحكػػاـ" :مػػف لػػـ يعمػػؿ تفعػػاؿ ال تعػػالى يطػػكؿ :إنػػو المال ػػـ افعػػاؿ

ػاء ،كالمػراد مػف التح ػيؿ :نمػد
العطالء في العادار ،كمف يعمميا يطكؿ :إنو الذم يف ى إلى ما يكافؽ اإلنسػاف تح ن
ػيال ككابط ن

المنفعػػة ،كىػي عبػػارة عػػف المػػذة كمػػا يكػػكف طريطنػػا إلييػػا ،كالمػراد مػػف اإلبطػػاء :إ ازلػػة الم ػرة ،كىػػي االػػـ كمػػا يكػػكف طريطنػػا إليػػو،
كىمػا مػػف اامػػكر الكندانيػػة"(ٕٔ) ،تم :تف معرفػػة الم ػػالح كالمفاسػػد مػػف اامػػكر الكندانيػػة الفطريػػة التػػي يت ػػؼ بيػػا اإلنسػػاف
كىي مف ت ؿ مطتػو ،كىػذا مػف حيػث تعٌطميػا ،تمػا مػف حيػث المكازنػة بينيػا فيػك مػف بػاد تكلػى ،كلػذلؾ ننػد اإلمػاـ ابػف عبػد
السالـ قد عطد ف ال بعنكاف( :ف ؿ فيما حث عميو الطبع كالشرع مف إتيػاف الم ػالح ،كدرء المفاسػد) ،كممػا نػاء فيػو" :مػف
طبعػػو عمػػى طمػػد تحسػػنيا فهحسػػنيا ،كتف ػػميا فهف ػػميا ،كمػػا يحاٌػػو عمػػى دفػػع تقبحيػػا
عػػرؼ م ػػالح الػػداريف كشػرفيما ،ىحاػػو ي
فهقبحيا ،كترذليا فهرذليا .ككا ٌف ال تعالى مؽ في تكار الناس مف اا الؽ ما يحاٌيـ عمى كؿ حسف ،كيزنرىـ عف كؿ قبػيح،

لينتفعكا بذلؾ في الفترار بيف الرسؿ ،كيعرفكا الحكمة فيما ناءر بو الرسؿ؛ يليشكركا عمى ذلؾ"(ٕٕ).

كحا ػؿ الطػػكؿ فػػي حػدكد كمنػػافر إعمػػاؿ العطػؿ الفطػػرم تك الفطػرة ،تنػو كاشػػؼ لمم ػػالح الكامنػة فػػي طػػاد التكميػػؼ،

داؿ
كما يمكف تكظيفو في عممية التفسير الم محي لمن كص ،كتي ا في عممية الترنيح بػيف الم ػالح تك المفاسػد ،كىػك تي ػا ٌ
عمػػى الم ػػالح التػػي لػػـ يػػرد فييػػا نػػص ،كىػػذا مػػا ذىػػد إليػػو الػػدكتكر الريسػػكني ،حيػػث حػ ٌػدد ب ػػكرة تك ػػح منػػافر العطػػؿ فػػي
تطدير الم الح في اآلتي:
-

التفسير الم محي لمن كص.
تطدير الم الح المتليرة كالمتعار ة.
تطدير الم الح المرسمة.
كعمى ىذا ،فإعمػاؿ العطػؿ كفسػح المنػاؿ لػو لػيس فحسػد مسػاعدا عمػى تطػدير الم ػالح كحفظيػا ،بػؿ ىػك نفسػو م ػمحة

مف الم الح ال ركرية؛ اف في إعمالو حفظا لو ،كحفظو ىك تحد ال ركريار المتفؽ عمييا(ٖٕ).

فالعطػػؿ إذف تك الفطػرة مػػف المػػدارؾ كالمسػػالؾ التػػي تعػػرؼ بيػػا الم ػػالح الدنيكي ػة ،بك ػػفيا تحػػد ام ػرار التكميػػؼ الشػػرعي،

كمطرراتو تتساكؽ كقكانيف العطػؿ كتطدي ارتػو ،كت ػكؿ الفطػرة كنكازعيػا،
ككاف تمؾ المعرفة مرككزة في طباع العباد ،ككاف تحكاـ الشرع ٌ

في نظػاـ متنػانس كمتكامػؿ اابعػاد ،فالشػريعة ىػي إرادة ال التشػريعية ،كالفطػرة ىػي قى ىػد يره التكػكيني ،كف يمكػف تف تنػاقض
إرادتو قدره .كالمط كد ىنا بالعطؿ كالفطرة ،العطؿ السميـ كالفطرة السكية ،المبنية عمى كابط التفكيػر العممػي كلػيس منػرد
الظػػف كاليػػكل العػػارض ،كلػػذلؾ نػػرل اإلمػػاـ مالكػػا يشػػترط فػػيمف يتعػػرض إلػػى النظػػر فػػي الم ػػمحة تىميػػة افنتيػػاد ،ليكػػكف
الناظر متمي از به الؽ الشريعة ،فينبػك عطمػو كطبعػو عمػا ي الفيػا(ٕٗ) .ككاف مػف الم ػالح كالمفاسػد مػا ف يعرفػو إفَّ ك يػؿ ذم

فيـ سميـ كطبع مستطيـ ،يعرؼ بيما ًد َّ
ؽ الم الح كالمفاسد ك ًنمَّيما ،كترنحيما مػف مرنكحيمػا(َٖ) .فطمػد الم ػالح كتطػديرىا
كما يككف بالسمع يككف تي ا عف طريػؽ العطػؿ المسػتطيـ فػي سػمر الفطػرة ،فيكػكف بػذلؾ مطياسػا إسػالميا تتبػيف بػو الم ػالح مػف
المفاسد ،كالطيبار مف ال با ث بتعبير ااستاذ عالؿ الفاسي -رحمو ال تعالى.)ُٖ(-
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خامتة.

إف فطريػة اإلسػػالـ كمػػا تطرحػػو الرسيػػة الطرخنيػػة كالمطا ػػدية ،ف تعنػي فطػػط تف ت ػػكلو كفركعػػو نػػاءر متسػػاكقة مػػع

تطبػؿ طػاد التكميػؼ الشػرعي ،فيسػكقو
العطؿ كالفطرة ،ككاف اإلنساف ي مؽ عمى ىي ة معينة ،بحيث يكػكف معيػا قػاد ار عمػى ٌ
ذلػػؾ إلػػى التكنػػو نحػػك عبػػادة ال تعػػالى ،ككانمػػا تعنػػي تي ػػا تف اإلنسػػاف يمتمػػؾ مػػف الطػػدرار العطميػػة كالنسػػدية كالفطريػػة مػػا

تم ٌكنػو مػف تع ٌطػؿ ال طػاد الشػرعي كالكقػكؼ عمػى ياياتػػو كمطا ػده ،كيترتػد عمػى ذلػؾ تف تكػكف التكػاليؼ الشػرعية سػكاء
افعتطادي ػػة مني ػػا تك العممي ػػة مم ػػا يت ػػاح للنس ػػاف تع ٌطمي ػػا كتماٌمي ػػا ،إلباح ػػة ككاتاح ػػة د كل ػػو تح ػػر حكمي ػػا .كم ػػا تف اس ػػتامار
إمكانار المكمٌؼ العطمية كالفطرية يمكف تف يفتح تفطا كاسعا في النظر كافنتياد الفطيي ،بشرط تف يككف النػاظر كالمنتيػد

متمي از به الؽ الشريعة ،عالما بمكارد افنتياد كت كؿ الكحي ،لينبك عطمو كطبعو عما ي الفيػا؛ انػو بنػكر الفطػرة كالػكحي
يتحطؽ الكماؿ اا القي كالتشريعي.
كعمى

كء ما تطدـ يمكف

ياية ال ال ار كالنتا ج اآلتية:

-

تنزلػر عمػى مطت ػى الفطػرة التػي ي مػؽ بيػا اإلنسػاف ،تم :ناريػة عمػى
إف الش ار ع اإلليية ك اتمتيا الشريعة اإلسالمية ٌ
كفؽ ما يدركو العطؿ كيشيد بو.

-

إف تحكاـ الشريعة اإلسالمية مما يتاح تع ٌطميا ،كتف ذلؾ ىك مناط التكميؼ.
يمتمؾ اإلنساف نممة مف اإلمكانار الفطرية كالعطمية التي تساعده عمى تعٌطؿ م الحو كيطتدر بيا عمى تداء التكاليؼ.

-

تعػ ٌػد الفط ػرة مػػف تك ػػاؼ الش ػريعة اإلسػػالمية ااساسػػية ،كقػػد كػػاف ليػػا اااػػر الكا ػػح فػػي تطريػػر كت ػػنيؼ المطا ػػد لػػدل

-

ييعػ ٌػد العطػػؿ السػػميـ كالفطػرة السػػكية مػػف المػػدارؾ كالمسػػالؾ التػػي تعػػرؼ بيػػا الم ػػالح الشػػرعية ،كعميػػو فالم ػػالح كمػػا تابػػر

-

لمفطرة تف تككف دليال عمى قبكليا تك رف يا ،كيستعاف عمى ذلؾ بفيـ ىنفى ً
س الشرع العاـ.
الم ػػمحة التػػي يكمِّفنػػا بتعٌطميػػا ككادراكيػػا ،ىػػي م ػػالح الػػدنيا ،سػكاء فػػي منػػاؿ العبػػادار تك المعػػامالر .تمػػا م ػػالح اآل ػرة
فمـ نكمَّؼ بتع ٌطميا ،بؿ نه ذىا عف طريؽ السمع ت ديطا كتسميما.

-

العمماء.

بالكحي يمكف إاباتيػا تي ػا عػف طريػؽ العطػؿ كالفطػرة كالتنربػة ،تمػا الم ػالح التػي ف يػد ٌؿ عمييػا دليػؿ مػف سػمع ،فػيمكف

يع ٌػد افعتمػاد عمػى المسػمؾ الفطػػرم كالعطمػي مػد الن ميمػا فػػي افنتيػاد الفطيػي المعا ػر ،ا ػػة فػي حالػة ييػاد الػػدليؿ
مف نص تك إنماع تك قياس اص ،بناء عمى قاعدة :ن كص الشرع متناىية كالحكادث يير متناىية.
كالحمد ل رد العالميف.

اهلوامش.
(ُ) الب ارم (ر ِٔٓ) ،صحيح البخاري ،كتاد الننا ز ،باد ما قيؿ في تكفد المشركيف ،حديث رقـ (ُّٖٓ).

(ِ) ينظر :تبك الكليد سميماف بف مؼ الباني (ر ْْٕىػ) ،المنتَى شرح الموطأ ،الطاىرة :مطبعة السعادةُِّّ ،ىػ( ،طُ)،
ِ ،صّّ .كتبك محمد عبد الحؽ بف يالد بف عطية (ر ِْٓىػ) ،المحرر الوجيك ،تحطيؽ :عبد السالـ محمد ،دار الكتد

العممية ،بيركر( ،طُ)ُِِْ ،ىػ ،ْ ،صّّٔ .كمحيي الديف النككم (ر ٕٔٔىػ) ،المجموع ،دار الفكر ،بيركر،ٔ ،

صَُّ .كيكسؼ بف عبد ال بف عبد البر( ،ر ّْٔىػ) ،التمييد ،تحطيؽ :م طفى بف تحمد العمكم ،كمحمد عبد الكبير البكرم،
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ك ازرة ااكقاؼ كالشسكف اإلسالمية ،الرباطُّٖٕ ،ىػ ،ُٖ ،صٖٕ.
(ّ) تحمد بف عمي بف حنر العسطالني (ر ِٖٓىػ) ،فتح الباري بشرح صحيح البخاري ،دار المعرفة ،بيركرُّٕٗ ،ىػ،َُ ،
صّّٗ.

(ْ) ينظر :اانعاـ .ُٓ:كيكسؼ .َُُ:ككابراىيـ .ُّ:كفاطر .ُ:كالزمر .ّْ:كالشكرل.ٗ:

(ٓ) الحسيف بف محمد الرايد اا فياني (ر َِٓىػ) ،المفردات في ريب الَرنن ،تحطيؽ:

فكاف الداكدم ،الدار الشامية،

بيركر( ،طُ)ُُِْ ،ىػ ،صَْٔ.
(ٔ) طو عبد الرحمف ،بُس الدىرانية ،الشبكة العربية ،بيركر( ،طِ)َُِْ ،ـ ،صَُُ.

(ٕ) الحسيف بف مسعكد البلكم (ر َُٓىػ) ،معالم التنكيل في تفسير الَرنن ،تحطيؽ :محمد عبد ال النمر ،دار طيبة ،الرياض،
(طْ)ُُْٕ ،ىػُٕٗٗ/ـ ،ٔ ،صَِٕ.

(ٖ) سبؽ ت رينو ،رقـ ُ.

(ٗ) تحمد بف عبد الحميـ بف تيمية (ر ِٖٕىػ) ،الرسالة التدمرية ،تحطيؽ :محمد السعكم ،مكتبة العبيكاف ،الرياضُُِْ ،ىػَََِ/ـ،
صُِٔ.ُِٓ ،

(َُ) محمد عبد ال دراز (ر ُٖٓٗـ) ،دستور األخه ق في الَهرنن ،تحطيػؽ :عبػد ال ػبكر شػاىيف ،مسسسة الرسالة ،بيركر،
(طَُ)ُٖٗٗ ،ـ ،صَْٓ .كينظر :السيد كلد تباه ،الدين والسياسة واألخ ق ،مباحث فمسفية في السياقيف اإلسالمي
كاللربي ،نداكؿ لمنشر ،بيركر( ،طُ)َُِْ ،ـ ،صُُٔ.

(ُُ) دراز ،دستور األخه ق في الَهرنن ،صُٔ.ِْ ،
(ُِ) محمد بف تبي بكر بف قيـ النكزية (ر ُٕٓىػ) ،مدارج السالكين ،تحطيؽ :محمد المعت ـ بال البلدادم ،دار الكتاد

العربي ،بيركر( ،طّ)ُُْٔ ،ىػُٗٗٔ/ـ ،ِ ،صُِٗ.

(ُّ) محمد الطاىر بف عاشكر (ر ُّٕٗـ) ،مَاصد الشريعة ،تحطيؽ :محمد الطاىر الميساكم ،دار النفا س ،ااردف( ،طِ)ُُِْ ،ق/
ََُِـ ،صُِٔ.

(ُْ) المرجع السابق ،صِّٔ.ِْٔ ،
(ُٓ) عالؿ الفاسي (ر ُْٕٗ) ،مَاصد الشريعة اإلس مية ومكارميا ،دار الكممة ،الطاىرة( ،طُ)َُِْ ،ـ ،صٕٖ.
(ُٔ) البلكم ،معالم التنكيل في تفسير الَرنن ،ٔ ،صَِٕ .ككاسماعيؿ بف عمر بف كاير(ر ْٕٕىػ) ،تفسير الَرنن العظيم،
تحطيؽ :محمد حسيف شمس الديف ،دار الكتد العممية ،بيركر( ،طُ)ُُْٗ ،ىػ ،ٔ ،صِِٖ.

(ُٕ) محمد بف مكرـ بف منظكر (ر ُُٕىػ) ،لسان العرب ،دار

ادر ،بيركر( ،طّ)ُُْْ ،ىػ ،ٓ ،صٖٓ .كعمي ابف

محمد النرناني (ر ُٖٔىػ) ،كتاب التعريفات ،تحطيؽ :نماعة مف العمماء بإشراؼ الناشر ،دار الكتد العممية ،بيركر،

(طُ)َُّْ ،ىػُّٖٗ/ـ ،ص ُٖٔ.

(ُٖ) تبك البطاء الكفكم (ر َُْٗىػ) ،الكميات معجم في المصطمحات والفروق المغوية ،تحطيؽ :عدناف دركيش كمحمد الم رم،
مسسسة الرسالة ،بيركر( ،طِ)ُُْٗ ،ىػُٖٗٗ/ـ ،صٕٗٔ.

(ُٗ) ابف عاشكر ،التحرير والتنوير ،الدار التكنسية لمنشر ،تكنسُْٖٗ ،ىػ ،ُِ ،صَٗ.
(َِ) محمد ركاس قمعو ني كحامد

ادؽ قنيبي ،معجم لغة الفَياء ،دار النفا س ،بيركر( ،طِ)َُْٖ ،ىُٖٖٗ/ـ ،ُ ،صّٕٗ.

(ُِ) مرت ى المطيرم ،الفطرة ،ترنمة :نعفر

ادؽ ال ميمي ،مسسسة البعاة ،بيركر( ،طِ)ُُِْ ،ىػُِٗٗ/ـ ،صُِ.

(ُِ) حكمر فياض حسيف كاظـ ،الفطرة في اإلس م ،دار الكتد العممية ،بيركرََِٖ ،ـ ،صِٓ.
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سؤال العالقة بني الفطرة والشريعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ِّ) ينظر :محمد بف تحمد بف تبي بكر الطرطبي (ر ُٕٔىػ) ،الجامع ألحكام الَرنن ،تحطيؽ :تحمد البردكني ككابراىيـ تطفيش،
دار الكتد الم رية ،الطاىرة( ،طِ)ُّْٖ ،ىػُْٗٔ/ـ ،ُٔ ،صُّٔ.
(ِْ) شمس الديف بف تبي العباس الرممي (ر ََُْىػ) ،نياية المحتاج ،دار الفكر ،بيركرَُْْ ،ىػُْٖٗ/ـ ،ُ ،صِّ.
كينظر :الموسوعة الفَيية الكويتية ،مطابع دار ال فكة ،الطاىرة( ،طُ)ُُْٓ ،ىػُٗٗٓ/ـ ،ِّ ،صُّٗ.
(ِٓ) محمد بف نرير الطبرم (ر َُّىػ) ،تفسير الطبري ،تحطيؽ :تحمد شاكر ،مسسسة الرسالة ،بيركر( ،طُ)َُِْ ،ىػَََِ/ـ،

َُ.ّٖٓ ،
(ِٔ) ينظر :تحمد الريسكني ،الكميات األساسية لمشريعة اإلس مية ،دار الكممة ،الطاىرة( ،طْ)َُِْ ،ـ ،صِِ.
(ِٕ) المرجع السابق ،صِٓ.ُِ ،ِِ ،
المنزؿ ،ككميا مرادفار لمشريعة.
(ِٖ) ينظر :الشكرل .ُّ :كالنااية .ُٖ :كالما دة .ْٖ :فيي تد ٌؿ عمى الديف ،كاليداية ،كالحكـ ٌ
(ِٗ) عالؿ الفاسي ،مَاصد الشريعة اإلس مية ومكارميا ،صَُُ.ََُ ،

(َّ) محمد بف تبي بكر بف قيـ النكزية ،إع م الموقعين عن رب العالمين ،تحطيؽ :محمد عبد السالـ إبراىيـ ،دار الكتد

العممية ،بيركر( ،طُ)ُُُْ ،ىػُُٗٗ/ـ ،ُ ،صُْ.

(ُّ) ينظر :محمد الطاىر بف عاشكر ،مَاصد الشريعة ،صِٗٓ.
(ِّ) المرجع السابق ،صُِٔ.
(ّّ) ينظر :إسماعيؿ الحسني ،نظرية المَاصد عند اإلمام محمد الطاىر بن عاشور ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،فيرنينيا،
(طُ)ُُْٔ ،ىػُٗٗٓ/ـ ،صِّٔ.

(ّْ) ينظر :الحسيف بف عبد ال بف سينا (ر ِْٖىػ) ،كتاب النجاة في الحكمة المنطَية والطبيعية واإلليية ،تحطيؽ :ماند
ف رم ،دار اآلفاؽ النديدة ،بيركرُٖٗٓ ،ـ( ،طُ) ،صٖٗ .ََُ-كتحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ،نَد المنطق ،تحطيؽ:

السنة المحمدية ،الطاىرة( ،طُ)ُُٗٓ ،ـ ،صِٗ.
عبد الرحمف ال نيع ،مطبعة ٌ

(ّٓ) محمد الطاىر بف عاشكر ،مَاصد الشريعة ،صِّٕ.
(ّٔ) المرجع السابق ،صِٔٔ.
(ّٕ) المرجع السابق.

(ّٖ) عبد المنيد الننار ،مَاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،دار اللرد اإلسالمي ،بيركر( ،طِ)ََِٖ ،ـ ،صٖٖ.
(ّٗ) ينظر :محمد مسعكد اليكبي ،مَاصد الشريعة وع قتيا باألدلة الشرعية ،دار الينرة ،الرياض( ،طُ)ُُْٖ ،ىػُٖٗٗ/ـ،
صِْٗ.ِْٖ ،

(َْ) ابف عاشكر ،مَاصد الشريعة ،صَُٔ .كلمتكسع في ىذه المسهلة ينظر :الحسني ،نظرية المَاصد عند اإلمام محمد الطاىر
ابن عاشور ،صِِٕ.
عماف( ،طُ)ُّْٓ ،ىػَُِْ/ـ،
(ُْ) مازف مكفؽ ىاشـ ،مَاصد الشريعة اإلس مية :مدخل عمراني ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالميٌ ،
صٗٔ.
(ِْ) محمد الطاىر بف عاشكر ،أصول النظام االجتماعي في اإلس م ،الشركة التكنسية لمتكزيع ،تكنسُٖٗٓ ،ـ ،صٔٗ.

(ّْ) المرجع السابق ،صِٓ.
(ْْ) إبراىيـ بف مكسى بف محمد الشاطبي (ر َٕٗىػ) ،الموافَات ،تحطيؽ :تحمد م طفى الطيطاكم كسيد زكريا ال باغ ،دار
الف يمة ،الطاىرة( ،طُ)ََُِ ،ـ ،ُ ،صِّْ.
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(ْٓ) تحمد الريسكني ،الفكر المَاصدي قواعده وفوائده ،كتاد
الدار البي اءُٗٗٗ ،ـ ،صِٓ.ِْ ،

مف سمسمة ت در عف نريدة الزمف ،مطبعة النناح النديدة،

(ْٔ) الشاطبي ،الموافَات ،ِ ،صُُ.

(ْٕ) نماؿ الديف عطية ،نحو تفعيل مَاصد الشريعة ،منشكرار المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،دار الفكر ،دمشؽََِّ ،ـ ،صِّ.

(ْٖ) ابف عاشكر ،التحرير والتنوير ،ْ ،صَُٓ .كينظر :الحسني ،نظرية المَاصد عند اإلمام محمد الطاىر بن عاشور،
صِٕٗ.

(ْٗ) تحمد بف حنبؿ (ر ُِْىػ) ،مسند اإلمام أحمد ،حديث رقـ (ُِٕٗٔ).

(َٓ) تحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ،الَواعد النورانية الفَيية ،تحطيؽ :تحمد بف محمد ال ميؿ ،دار ابف النكزم ،الرياض( ،طُ)،
ُِِْىػ ،صِْٓ.

(ُٓ) ينظر :عبد الحميد تبك سميماف ،الرُية الكونية الحضارية الَرننية ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،فيرنينياُِْٗ ،ىػََِٖ/ـ،
صٔٓ.ٓٓ ،

(ِٓ) الننار ،مَاصد الشريعة بأبعاد جديدة ،صُٗ.

(ّٓ) ابف عاشكر ،أصول النظام االجتماعي ،صُِ .كينظر تي ا :الحسني ،نظرية المَاصد عند اإلمام محمد الطاىر ابن
عاشور ،صِٖٕ.

(ْٓ) تحمد بف عبد الحميـ بف تيمية ،درء تعارض العَل والنَل ،تحطيؽ :محمد رشاد سالـ ،نامعة اإلماـ محمد بف سعكد
اإلسالمية ،الرياض( ،طِ)ُُُْ ،ىػُُٗٗ/ـ ،ٖ ،صِْٗ.

(ٓٓ) ابف عاشكر ،التحرير والتنوير ،ُِ ،صُٗ.

(ٔٓ) إسماعيؿ الحسني ،االمتداد الكمني لممصالح في الفكر المَاصدي عند اإلمام محمد الطاىر بن عاشور،

مف كتاد :الشيخ

محمد الطاىر بف عاشكر كق ايا اإل الح كالتنديد في الفكر اإلسالمي المعا ر ،تحرير :فتحي حسف ممكاكم .المعيد العالمي

عمافُِّْ ،قَُُِ/ـ ،صِْٔ.
لمفكر اإلسالميٌ ،

(ٕٓ) تبك حامد محمد بف محمد اللزالي (ر َٓٓىػ) ،المستصفى من عمم األصول ،تحطيؽ :محمد ااشطر ،مسسسة الرسالة،
بيركر( ،طُ)ُُْٕ ،ىػُٕٗٗ/ـ ،ُ ،صُْٕ.

(ٖٓ) ننـ الديف بف عبد الطكم الطكفي (ر ُٕٔىػ) ،رسالة الطوفي ،تحطيؽ :تحمد عبد الرحيـ السايح ،الدار الم رية المبنانية،
ُُّْىػ ،صِٓ.

(ٗٓ) محمد بف عمي بف محمد الشككاني (ر َُِٓىػ) ،إرشاد الفحول ،تحطيؽ :تحمد عزك عناية ،دار الكتاد العربي ،بيركر،
(طُ)ُُْٗ ،ىػُٗٗٗ/ـ ،صِِْ.

(َٔ) الحسني ،نظرية المَاصد عند اإلمام محمد الطاىر بن عاشور ،صِّٖ.
(ُٔ) الشاطبي ،الموافَات ،ِ ،صّٔ.

(ِٔ) إبراىيـ بف مكسى بف محمدالشاطبي ،االعتصام ،تحطيؽ :سميـ بف عيد الياللي ،دار ابف عفاف ،الرياض( ،طُ)ُُِْ ،ىػ/
ُِٗٗـ ،ِ ،صَٗٔ.

(ّٔ) الشاطبي ،الموافَات ،ِ ،صّٓٓ.ّْٓ ،

(ْٔ) ينظر :الطا ي عبد النبار بف تحمد (ر ٗٔٗىػ) ،شرح األصول الخمسة ،مكتبة كىبة ،الطاىرة ،صٓٔٓ .كتبك الحسف
محمد بف عمي الطيد الب رم (ر ّْٔىػ) ،المعتمد في أصول الفَو ،المعيد العممي الفرنسي لمدراسار العربية ،دمشؽ،

ُّْٖىػُْٗٔ/ـ ،ُ ،صّّٔ.
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سؤال العالقة بني الفطرة والشريعة ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
(ٓٔ) تحمد الريسكني ،نظرية المَاصد عند اإلمام الشاطبي ،المعيد العالمي لمفكر اإلسالمي ،فيرنينيا( ،طْ)ُُْٔ ،ىػُٗٗٓ/ـ
صِٓٔ.

(ٔٔ) عز الديف عبد العزيز بف عبد السالـ(ر َٔٔىػ) ،قواعد األحكام ،تحطيؽ :نزيو حماد كعاماف

ُ ،صٖ.ٕ ،

ميرية ،دار الطمـ ،دمشؽ،

(ٕٔ) المرجع السابق ،ُ ،صُّ.
(ٖٔ) المرجع السابق ،ُ ،صُْ.ُّ ،

(ٗٔ) الشاطبي ،الموافَات ،ِ ،ص ٕٕ.

(َٕ) يحيى محمد ،العَل واالجتياد ،الحوار المتمدن ،العدد ََُُِِّّ ،ـ.
(ُٕ) ينظر :ابف عبد السالـ ،قواعد األحكام ،ُ ،صَٔ.ٓٗ ،
(ِٕ) ابف عاشكر ،مَاصد الشريعة ،صُّ.

(ّٕ) الحسني ،نظرية المَاصد عند اإلمام محمد الطاىر بن عاشور ،صِٖٔ.
(ْٕ) المرجع السابق ،صُٕ.َٕ ،

(ٕٓ) ع د الديف اإليني (ر ٕٔٓىػ) ،شرح العضد عمى مختصر المنتيى األصولي البن الحاجب ،دار الكتد العممية ،بيركر،
(طُ)ُُِْ ،ىػَََِ/ـ ،صَِّ.

(ٕٔ)

في الديف محمد بف عبد الرحيـ اليندم(ر ُٕٓىػ) ،نياية الوصول في دراية األصول ،تحطيؽ:

كسعد بف سالـ السكيح ،المكتبة التنارية ،مكة المكرمة( ،طُ)ُُْٔ ،ىػُٗٗٔ/ـ ،ٖ ،صِّٖٖ.

الح بف سميماف اليكسؼ

(ٕٕ) ابف عبد السالـ ،قواعد األحكام ،ُ ،صُْٔ.
(ٖٕ) ينظر :الريسكني ،نظرية المَاصد عند اإلمام الشاطبي ،صِّٗ.َِٖ ،ِٖٔ ،ُِٗ ،

(ٕٗ) شياد الديف تحمد بف إدريس الطرافي (ر ْٖٔىػ) ،نفائس األصول في شرح المحصول ،تحطيؽ :عادؿ تحمد عبد المكنكد ،كعمي

محمد معكض ،مكتبة نزار م طفى الباز ،مكة المكرمة( ،طُ)ُُْٔ ،ىػُٗٗٓ/ـ ،ٗ ،صَِْٗ.

(َٖ) ابف عبد السالـ ،قواعد األحكام ،ِ ،صُّٓ.

(ُٖ) الفاسي ،مَاصد الشريعة اإلس مية ومكارميا ،صٔٗ.
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